

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الفرقان
في تغسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الجزء السادس والعشرون


سماحة الشيخ
|| الككتور محمد الصادقي
shiabooks.net
mkktba.net > كابط بير بيل

## تبتمة



$$
7
$$











 عِندَ رَبِّكَ لِلْمُقَقِيَنَ






(

 اذكروا أنتم المهتدون على آثار آبائكم المشركين تقليداً أعمى، اذكروا من زوايا التاريخ الرسـالي بطولات الـموحار الا






 الحجة على المحجة التي بها تهتدون؟
 أقرب إليكم فأوجب حرمة وأقرب وطأة إن تركتموهمه أم الأب الأب الحاضم دون فصل حيث يربيك ويحملك على ما يريد؟ وإبراميم مسيطر عليه
 ولا يخاف ضيغط المربي، ويتفجر في وجهه بجدال بال بالتي هي أحسن سلباً للآلهة وإيجاباً شا

 ردح قدامى، ثم ومن أكارم القدامى إبراميم أبو العرب فليحترم - على أقل تقدير - لقدمته إضـافة إلى حجته!

هنالك تقليد مطلق أعمى دون أي دليل ببإجمال أو تفصيل، نم تقليد بصير بدليل مجمل، ومن ثم اجتهاد مطلق أماذا؟ وسبيل الحق هو اعو التقليد بدليله، آم إذا استطاع اجتهاد مطلق بدليله.

وكيف يصح للإنسان العاقل أم والمجنون أن يرجح سبيلاَ على سبيل
 مختلفين في سبلهم؟ فهل ترجح آباء على آباء دون أي دليل إلا أنهم آباءء أفليس الآباء الآخرون آباء! أم ليس أبوكم الأكبر إبراهيم من الآباء؟ فماء فماذا

بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟.
إبراهيم يتربى في جو ممحض في الشرك، ولكنه لرفضه التقليد وتحرِّيه

 تربّه في محض الشرك!

فابراهيم البراء مما يعبده هؤلاء ويترأسهم أبوه، لا يتابع أباه ولا يسايره
 بداري ولا يجاري أباه في لفظة قول، أو لحظة بـي الـور ، أو لـمـحة فعل إلا
.
: (\% (1)




 ذلك المشرك كان واللده والأنبياء هم من أهـلاب طاهرة وأرحام مطهرة وأية دناسة أدنس من الإشراك باله؟

كلّا : إنه كان عمه أو جلده لأمه ولم يكن والده، إذ تبرأ عن أبيه آزر لما



 الاستغفار طول حياته.

دون أن يكتفي بحاضر النضال! ترى وما هي الكلمة الباقية في عقبه؟


 غيره، أم دون نفي مطلق لمن سواه!




$$
\begin{equation*}
\text { سورة الشعراء، العنكبوت، الآية: الآية: VA. } 79 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 درجات، منها المستورة بظلم الشرك والضـلال، ومنها مشرقة في درجات متوسطة، ومنها ما هي في درجات عليا كالفطرة الإبراهيمية، إذاً فحقّ له "افطرني1" .

ولأن معنى الإشراك باله هو أن يعبد غير الله مع الهّ كيفما كانت هذه
 منفصلاً وعلّه أنسب، حيث إن عبادة اله بين المشركين لا تليق بالهّ، ف الَالَا
 تامة.

وبطبيعة الحال ليست هـه الكلمة الباقية هي الأصـوات المقطعة
 الكلمة لولا واقع المعنى والالتزام بها!
وهل الضـمير المستتر في "جعلها" لإبراهيم لا لش؟ فهو مصهدر الكلام


 تناقلتهم الأصلاب وتناسختهم الأدوار!
أم لله دون إبراهيم؟ حيث الوصية ليست جعلاّ، فقد تُخخالف الوصية
 وإن كان مصلر الكلمة هناك، ولكنما الهداية الإلهية فيها ليست له إلا من
 يملك نفسه!

أم المعنيان معاً معنيّان، فقد جعلها اله كلمة باقية في عقبه حتماً لا لا حول عنه، ولكن بما زرعها إبراهيم في القلوب بأمر الله، وبما دعى الشا

 فجعلها الله كلمة باقية في عقبه: نسله وذريته، فلا يخلو نسله عن موحلين - إلى يوم الدين

تم ومن أبرز المـوحدين من نسله أئمة التوحيد وحملتـه الأعلون محمد
 وإنما هي المصدداق الأجلى الحملة الإبراهيميون لكلمة التوحيد، حيث

سورة البقرة، الآية: الآية: MYA.

نور الثلين ع: جعفر T
 الخ وعم ولم يتم بعلم احد منهم إلا ولد ولدّ وفيه عن ملا معاني الأخبار من أبي بصمير قال:




 تال: : جعل الإمامة في مقب الحسين وسيخرج من من صلبه تسعة من الأنمة منهم مهدي مذه



 على إمامبه إلاّلا من تري يقينه وصحت معرفته.

فليست منا بين الآيات لفظة الولاية حتى يرجع إليها ضممير "هاهِ في
 المتدرجة في درجات حسب درجات الموحدين!

ومن في عقبه الـموحدون درجات أعلاهـم أنمـة التوحيد الأعلـون



وقد تعني روايات الولاية أن پهـاه" في "جعلهـا" راجعة إلى اللهـداية

 الهداية المستقبلة باقية في عقبه في مئلث من 1 - هدى موسى وعيسى التي علّها كهـدي إبراهيم وإمـامتـه، Y - ومـن هـدى مـن دونهـم مـن الأنبياء الإبراهيميين كأنبياء بني إسرائيل وإسرائيل نفسه وأضرابيه،
 الرسالة السامية إلى يوم الدين ف العقبهل يشمل العقب العام: كل من يأتي بعد إبراهيم غِيْئِ من المكلفين حيث لا يخلون من كلمة التوحيد إلى يوم اللدين،

 مـحمد و والثاني
وعلى أي الدالين فهذا وذاك من التأويل والتفسير بأعلى الممصاديق

سورة البقرة، الآية: £ IY .
 أنمة التوحيد هؤلاء لم يسبق لهم شرك حتر آتى يرجعوا عنه إلى توحيد، فلعل
 عَقِبِهِهِ يزهر كأعلى مصداق في صدور المعصومين منهم وبينهما متوسطون أما ذا؟
: (我)

كلمة التوحيد جعلت عريقة عميقة ثابتة في عقبه، مندغمة في كيانهم لا يتخلفون عنها خلاف مَن قبل إبراهيمه، فالرسل الإبراهيميون منذ إسماعيل وإسحاق وإلى موسى وعيسى ومن بينهم من الرسل وسائر دعاة التوحيد رفعوا مشعله وأناروا مناره دون خمول وأفول اتصالاً دونما انفصال.
 وطال عليهـم الأمد فقسـت قلوبهـم زمـن الفتـرة الرسـالية بين الـمسيح ومحمد وتعرقوا في الشرك، حيث طال بهم العهد ومتعهم الله جيلاً بعد جيل حتى طال عليهم العمر ونسوا ملة إبراهيم، وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة. .
 أوضح بيان لحد لم يسبقه سابق، وكأن من سبقه من رسل لم يكن فيهم مبين وكلهم في حلّه مبين

فهذا الرسول مبين بنفسه ومبين بكتابه ومبين بمعجزاته، مبين بمن قبله





والضرورة البلاغية في رسالة هكذا، خالدة حتى القيامة الكبرى، بازغة في قوم لُدٌ مـا أتاهـم من نذير من قبل، تقتضي هكذا البا حق ورسول مبين!


 المبين يختلط بالسحر غير المبين، أو يبين بنفسه أنه سحر، ولا يختلف اثنان من ذوي حجي ومن دونهم في تمييز السحر عن المعجزة، ولنلك ترن الـراهـم لا يعترضون ويتشككون في القرآن اللذي يتقولون أنه سحر إلا فيمن جاء به :
: (


نُزِلزَ . .

فلم تبق من الريبة في هذا الحق إلا نزوله على يتيم غير ذي مال ولا منال، فلو نزل على رجل من القريتين عظيم لكانوا مصدقيه؟ آت آترى إن كان كان

 المعجزة إلى السحر لو عكس الأمر، تلك إذاً قسمة ضيزى! $\overline{\text { IV : سورة هود، الآية (1) }}$ (Y) سورة نصلت، الآية: \&

هؤلاء الحماقى المـخلِدين إلى الدياة الدنيا وزهراتها وزهواتها، لـما اختلت عندهم الموازين، ورأوا العظمة فقط في الجاه والـياه المال وسال وسائر قيم
 عظمة خيالية وخارجة عن طبيعة الرساللة، بل ومنافية لها غير مواتية معها وقد

 معاند، الخليق المتجرد عن كافة العلاقات والصـلات إلا باله، فلم يختره

 دونما صلة بينهما إلا إغراء لها بمصطاحب خارج يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف.

فالدعوة الرسالية مجردة عن كل دعاية إلا الحقيقة البارزة من ذاتها،

 هي، كما لا تقصر فيها لتخفيها عما مي.
 عروة بن مسعود الثقفي الطائفي، أمن ذا من الزعماء الأثرياء ذوي الأنفة والكبرياء، ولو أنزل هذا القرآن على رجل منهما، لأصبحت الرسالة

 والكبرياء، وتنافر المستأثرين الكبراء.

والقرآن يجيب عن هذه التطرفة الحمقاء، والتطلُبة الخواء وُآَثرُ يَتِيمُونَ



 بالباطل، قلوب مقلوبة لا تتعلق إلا بزهرات الدنيا وشهواتها، فتضيع الرسالة

فتجعل المرسل إليهم هباء!

يقسموا الرحمة الدنيا(1)


فهل إن الله يعجز أن يقسم رحمته الرسالية وهم قادرون؟ أو يجهل وهم



 أمل الدنيا يجهلون قسمة معيشتهم الدنيا، فكيف يطلبون قسمة لمعيشتهم


 كما قسم ينكم أرزاتكم وإن الشا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من

 أيه غ

أسمى هي في تنظيم حياتهم الدنيا عادلة عاقلة:
=
 الوليد بن المغيرة بمكة ولما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف؟ نقال



 بالنبوة لذلك، ولا ممن يطمع في أحد في مالد أو حالد كما تطمع انت نتخصه بالنبوة للدلك، ولا ممن يحب الحداً محبة الهوى كما تحب فيفدم من لا يستحق التقديم، وإنما معاملما ولته بالعدل




 واحداً وتبح صورته وكيف حسن صورة واحد وأفتره، وكيف شرن واراحداً وأفقره وكيف أفنى





 الى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة مذا والم خلدمته فترى أجل" الملوك والفنى الأفنياء

 مذا الفقير اللني يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني وذلك الملك يلك يحتاج إلى علم مذا الفقير أو
 يقول: ملا اجتمع إلى رأيه ومعرفتي وعلمي وما أتصرن فيه من نونون الحكم مال مذا الملك
 سائر القرآن، تبين حقيقة ثابتة من النواميس الإلهية في هذا الكون، ألن منالك

طبقية بإرادة الرحمن الرحيم لتنظيم الحياة حيث يدور دولابها .

 وهناك عيشة في الحياة الدنيا، كسائر ما يعيِّ الإنسان فيما سوى الروحية والمعنوية، من عقلية علمية واستعدادات في تحصيل المال والمنال

 مكرورة تحيل أن تقوم معيشة وحياة في هذه الأرض .

ما هي الطبقيـة المرفوضة والمفروضة؟
نجد مثلثة من الطبقيات بين المجتمعات، من ظالمة وعادلة وفاضلة، فالطبقية الحصيلة من المظلمات، من أكلة الأرض ومصّاصي الدماء، من من هؤلاء الظالمين بحقوق المستضعفين، تلك الطبقية ظالمة تطاردها التشاريع

 الظالمة، وأما الغنى عن سعي فلا ، أو الفقر عن تقصير وعطالة فتحارب فقيره الذي ظلم نفسه، لا الغني الذي لا يظلمه، كما يندد بالفقير المتخاذل الذي يتكاسل عن الأخذ بحقه.
(1) (1) سورة البقرة، الآية: الآية: MQ.

هذه الطبقية ليست من فعل الله لا تكويناً ولا تشريعآ، وإنما مي من مظلمات الناس النسناس، دون الناس العدول ولا إله الناس . ومن نمّ طبقية عادلة في مراعاة النـاس، إعطاء كل ذي حق حقه،
 وإن نقص سعيه عن حاجته فرحمة عليه ممن زاد دون منّ ولا أذى . هذه طبقية عادلة تقرّب بين الساعين في عيشتّهم رغم اختلافهـم في مساعيهم، وهكذا تقرّر الشريعة الإلهية، سعياً حسب المستطاع ولع وتراحماً بين الساعين حسب المستطاع! وهذه طبقية الناس

تـم طبقية فاضـلة هي من إله الـناس، لا مـن عدل النـاس ولا ظلـم النسناس، وهي الحصيلة من مختلف المواهب والاستعدادات : وُورَنَعْنًا
 الرزق، نتيجة تفاوت اللدرجات في استعدادات وفعليات، هذه السـمة لا
 تساوي جميع الأفراد في هذا الرزق أبداً! والحكمة الأصيلة الإلهية في هذه السمة هي (التسخير" وطبعاً التسخير العادل المتعادل، لا الاستمار الظالم أو الاستعمار والاستكبار والاستحمار والاستبداد والاستضعاف والاستخفاف: سخريآ ظالماً هاتكاً حُرَم الإنسانية في أبوابه السبعة الجهنمية، حيث التشـاريع الإلهية تحاربها وتغلقها دون
مواربة ولا مسايرة .
 سخري جانبي من النسناس، وإنما السخري من كل الجوانب عدلاً وفضلاً،
 ولصاحب العمل، وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على سواه،

فكلٌّ مفضّل على الآخر بما عنده كما الآخر مفضل عليه بما عنده، فلو كان




الحياة.
 الشُرعة العادلة الإلهية : أن لككل ساعِ سعيه، نم الز الزائد والنـا



 الإنفاقات، على ضوء الطبقية الفاضلة من إله الناس!

 في طبقية أولا طبقية .
أترى لو تغاضينا عن آماد المساعي فأعطينا عمالآ على اختلاف

 كما يقوله الاقتصاد الثيوعي
 الكفاف، ودون أخذ الضرائب من الأقوياء إنفاقاً للضعاف، تطان الطبيقاً مكانيكياً

(1) سورة النجم، الآية:

أم إذ نجمع - على ضوء الاقتصاد الإسلامي - بين قاعدة السعي وبين رعاية الضعاف القُصَّر بفرض ضرائب الكفاف على الأنرياء رعاية للمحاويج أفراداً أو جماعات فهل ظلمنا أم عدلنا؟ وهـذا مـا يقوله الإسلام : وَورَرْنَعنًا
 والإنفاق المستحق، لتتقارب الجماعة المسلمة مادياً ومعنويآ، فسـماحة الإنفاق ربوة روحية بين الناس، وتطبيق قاعدة السعي عدل واقعي الاقي، وفي الختلاف المواهب والاستعدادات تمازي الككل محاويج بعضهـم إلى بعض نتيجة اختـلاف اللدرجات والـموهبات والحاجيات.

آية السخري تجعل مباعضة في بني الإنسان كافة كأنهم أبعاض لشخص
 المتعادل المتكامل بين أعضاء الفرد الإنساني على درجات فـات في الموهريبات

 كادح مـالح حياته ضـمن المـجموعة، في سخري الترابط التضـامن العادل العا المتتكامل قضاء: لـحاجيات الأفراد ضـمن المـجموعة والمـجـموعة ضـمن
الأفراد.

لا تتجد في أية شرعة إلهية سماحاحا لسُخري الاستبداد والاستكببار والاستخفاف والاستعمار والاستثمار والاستضعاف والاستتحمار، حيث أغلقت هذه الأبواب السبعة الجهنمية بمصراعيها على بني الإنسان، فاتحة أبواب التعايش العادل السلمي والحياة التضامنية العادلة الفاضلة. فلا تجد تسخيرأ مسيرأ على عمل، أم مـخيراً في سعي لا يوازيه أجره، فحرية العمل وحرية الانتخاب في العمل لا يسلبها اسخريآه إلا عادلآ يرجع

إلى صالح الأفراد والمجتمعات، تقديماً لصالحها على صالح الألفراداد، دون


 والسنة!

تم إن في اتخاذ بعضـهـم بعضـاً سخرياً حسب اختـلاف الـدرجات
 للكمال والأكمل فالتحري عنه والالتذاذ به، ولو كان وان الناس ولاس على ولى سواء


 لزالت اللّذات ومرّت الدياة مرّة دون حراكاك، لو أنها مرت دوت دون تضـامنـامن التساخر والتعامل!

فالاشتراكية المتساوية خلقة وفي استعدادات هي هادمة اللذات، موقفة عجلة السير الدائب المتسابق في الحياة، ولكنما الطبقية العادلة المتعادلة
 عجلة الحياة وسرعتها في صراعها، سباقاً سائغاً سابغاً في ميادينها وسراعاً


وَجَنَّةٍ

 اللخير، يختار لها من يناسبها وتناسبه، من يحتضنها وتحتضنه، من يعمل بها ويبلغها كما هو أحرى، ولا صلة بينها وبين عرض مذا الأدنى، بل الدنيا بزهرتها وزخرفتها تنافرها وتتعارض معها، كما الرسالة الإلهية بغيتها الرئيسية هي التزهيد في الدنيا، التحديد لشهواتها، أترى المترفين أولي النَّعمة يتقبلون رسالة تقضي على ترفهم لصالح المحاويج من طرفهم، أم لو تقبلوها يبلغونها كما هو أحرى بلاغاً يضاد كيانهم، أم لو سلمت الرسالة من هذا وذالك، أليست هذه الرسالة نفسها بالتي تقرب أهل الدنيا وتبعد أهل الآخرة أم تغري الناس بمغريات الرسول أم ماذا؟
 من معيشة الحياة الدنيا، وإذا هم لا يصلحون لقسمة الحياة الدنيا وهم من من أملها، فكيف يصلحون لقسمة الحياة العليا وهم ليسوا من أهلها، ولا ألا أل لأمليها أن يقتسموها، إنها الربوبية الوحيدة المطلقة في قسمة الحياة دنياها
 يخص من يجوز عليه الخطأ، والسؤال الاستعلام لا يجوز في كل صـغيرة
 يَمَمَعْنَهِ من الدنيا والتي لم ينظر الله إليها منذ خلقها!
 (世木)
 إن تاعدتي السّخري والسعي تقتضيان خليطاً من الفقر والغني في قبيلي
سورة الانيبياء، الآية: بץ.

الإيمان والكففر، دون اختصصاص لأحدهما بأحدمـما، مهـما كان الكفـار

الأخرى، نم الإيمان قيد الفتك!.
 الثهوات ومدحرة الطاعات فلا تناسب في ميزان الله إلا لمن يكفر بالرحمن

 على ما يفر منه، خروجاً عن الحفرة إلى البثر! لذلك اختلط الفريقان في الفقر والغنى، وفي قبيل الكفر مزيد الْيد الغنى في



 والإيمان، ومن نم بعد ثالث من رحمة الرحمن على المؤمنين أنه لا يغنيهم كأهل كما يسعون لكي لا تلهيهم، وأنها لا وزن لها في مي ميزان اله الهي الها كما يروى عن رسول الش لـ

كافرآ شربة ماءء

 الرسالات كما قبلها و(للوه تحيل بقاء فريق المؤمنين على الإيمان، أو رغبة
(1) سورة الإسراء، الآية: 1A.



المتحرين عن الإيمان في الإيمان، رغم أن هذا الجعل قضية خسة الكافرين وخسة الدنيا! دون تبعيد لمن يتحرّى عن إيمان.

وقد تعني „لولا . . ." معنى ثانياً : لولا السنة الدائبة الإلهية على كون الناس أمة واحدة في قاعدي السخري والسعي، لجعلنا . . رفضاً لهـما . . حيث خسة الدنيا وزهادتها؟ ولكنما استيناء القواعد التي جعلها اله تعالى كونية وتشريعية، إذا كان لصالح الكتلة المؤمنة، هذا الاستئناء راجحة أم


الرسالة وبها كما قبلها
وقد تعنيهما الآية وما أحسنهما متضامنين، فإن هكذا جعل لمن يكفر بالرحمن خروج عن قاعدتي السخري والسعي، وجعلّ للناس كلهـم ضـّلالا"
 وعلى هامشه الأول(1) مهما كان الثاني هو الأول والأول هو الثاني حصولاّا إن الثراء بلاء للمؤمن لا بد منها تمشية للحياة الدنيا، وإنفاقاً على محاويجها، وأن لا يكون الناس أمة واحدة فما أقل المؤمنين الأثرياء أن يكونوا بمؤمنين صـادقين ملتزمين بإيمانهم، وما أكثر المؤمنين الـين الفقراء أن

نور الثقلين ₹:



 بامة محمد أتول: أمة محمد بإسناده إلى منصور بن يونس تال تال أبر عبد اله المؤمن في نفسه لعصبت الكافر بعصابة من ذمب.

يظلوا صـادقين، حتى أن أحدهـم قد لا يتقبل الثراء كيـلا يبتلى ببـلاء
الأنرياء)
 الإيمان أن يحاول المؤمن في تحصيل المـال توسعة على العيال وإنفاقاً للمحاويج وتمشية لعجلة الحياة الجماعية للكتلة المؤمنة. فالمؤمن بين تزهيد عن الثراء كيلا تلهيه عما يعنيه، وبين تزويد للثراء لكي يطبق ما يعنيه من صالح الجماعة المؤمنة وصاللحه في سبيل الله . فليست الثراء - إذاً - مرغوباً عنها بإطلاقها في ميزان الها الها كما ليس



 . ${ }^{(\mathrm{Y})}$ ( . . .
 بالرحمن، دون الله أو الرحيم؟ عله لأن الرحمن أعم الصفات الإلهية التي
 الدمشركين به، والكفر بالرحيم خاص برحماته الـخاصة، ولكلّ من هذه



 تيبك؟ تال : لا ، تال

 سورة الفجر، الآيات: 1V-10.

الثلاث أهل، وأما الكففر بالرحمن فهو يعمها كلها، كفراً باله في شقيه،






 أرضية أم ما فوق الأرضية أم ماذأ؟




 مطلق الزينة للبيوت وسواهـا، عموماً بعد خصوصص، والحياة الدنيا كلها زخرف، ولذلك تسمت هذه السورة بالزخرف وصيغتها الأخرى سورة الدنيا، حيث تمثّلها كما هيه.
.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الوحمن، الآية: Yا }  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ع Y. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإسراه، الآية: سها } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراه، الآية: TE }
\end{align*}
$$


(إلاه الصريحة (لّمّاه كإحدى معانيها بل، ولا يعرف لها هذا المعنى (Y)





 من مـالحات، فهي ليست لسواهـم وإنما عليهـم بما قدمت أيديهـم مـن طالحات، ولكنما الدنيا تعاكس الآخرة، حيث المتقون لهم منها حظوة قليلة يستقدمونها لأخراهم .
 عنه، وإن كانتا عند ربك قدرة وعلماً وحكماً، ولكنما الآخرة عندا وعند ربك قرباً

 فالآخرة للمتقين عند ربك، أو أنها تعنيهما : (فالآخرة التي عند ربك هـك هي عند ربك للمتقين عند ربكه!
 متاع الحياة الدنيا وزهرتها يعشي أصحابها عن ذكر الرحمن تعامياً عنه
(1) كما حكاه سيبوية انشدتك باله لما فعلته أي إلا نعلت. (Y) كما رواه الإمام الرازي عن أبي الحسن وحكى عن الكسسائي في انه قال: لا أهرف وجه الثقيل
سورة يس، الآية: Yץ.

سورة غافر، الآية: 17.

بتقصير دون قصور(1) فالبصر يعشو ومن تم البصيرة تعشو ويصبح الإنسان



- لَّهِ فَرِينّ

وذكر الرحمن هو كلٌ مـا يذكّرك الرحمن، وهي كافة الرحمـات التي
 خلق اله، الدالة على وجوده وتوحيله وعلمه وعدله وحكمته وسائر صفاته

وأسمائه الحسنى .
فليعش الإنسان ذكر الرحمن دون أن يعشو عنه أيآ كان، عشو القلب أو
 الرحمن فإنه يتبنّى عقيدة الإيمان وعمل الإيمان، وبه تنضبط الإيران الحياة في مسيرة ومصيرة الإنسان!

فلا يختص العشو عن ذكر الرحمن بعشو الباصرة بصراً وبصيرة، إنه يعمها وكل مدركة في الإنسان، فعليه أن يكرّسها كلها لذكر الرحمن وذكر الرحمن مصصدراً وصادراً درجات كما العشو عن ذكر الرحمن



 فالعاقل اللبيب يذكر الرحمن بكل ذكر، والجاهل البليد لا يذكر
 باب نصر إذا تعامى وتعشى بلا آنة ومنا : يعش من الثاني مجزوماً ولو كان من الأول لكان يعنِ بالكسر .

الرحمن فيعشو عن كل ذكر وإن كان قرآن محمد أو محمد القرآن وُوَآلَّهُ مِن

فالذاكرون اله لا يقيّض لهم هكذا شيطان يمدّمم في عشو همّ، مهما كان لهم شيطان غيره، والعاشون المتععامون عن ذكر اله يقيّض لهم شيطان :




فقد يتغلب عليه وقد يُغلب في عِراك دائب، خنّاس نسناس يوسوس في صـدور الناس من الجنة والناس، وقد يغلب على طول الخط فيسلم كصاحبه المسلم كما للرسول

وهنا شيطان آخر يُبعث إلى من يعشو عن ذكر الرحمن، آخ له قرين يمدّه في الغي دون إقصار، وهذا غالبب على طول الخط على (امن تصدى بالإتم||(1)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البروج، الآية: • . }  \tag{1}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: YO. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: Y•Y } \tag{r}
\end{align*}
$$


 الل


 معه من شرابه وينام معه على فراشه وأما المؤمن فهو يجانب له ينتظره حتى يصيب منه غفلة أو نور الثقلين ₹: Y•

وهذه سنة دائبة آئبة للعاشي عن ذكر الرحمن أن يعيش معه الشيطان ليمده في الغي دون إقصار، غياً يحسبونه هدى، خـلالة الـلـي على ضـلالة ميئوا لهما بعشوهم ظرفاً يناسبه، وقد قضت مشيئة الله ألّا يخلو القلب من من هاد ألو أو مضل، فمن يرفض الهادي جاءه المضل، فإن الإضـلال طبيعة الشيطان ما




 مستبرين، فعثوا عن ذكر الرحمن على بصيرة وعناد تعامياً معمّداً عن الحق


 الضـلال فيئوب، وإنما يوهـمه أنه سائر في الطريق القاصد الـاند القويم، حتى يصطدم بالمصير الأليم، وترى أن الشيطان الثاني هو من قبيل الجان ألما أم وهو أيضاً من الإنسان؟ إنه يعمهما كما الأول دون اختصان الصان بجان أم إنسان،
=
 سورة الصف، الآية: 0 . 0
MV: سورة محمد، الآية الآلا:
سورة النمل، الآية: Y Y.
سورة العنكبوت، الآية: بی.


اللهم !إلاّ النفس الأمارة بالسوء، فإنسان يستجيب سائر الشيطان، ومن
 يبقى معه حياته دون انفصال في البرزخ والقيامة الكبرى وهو عليه وبال! :
:

عالمم الرحمن برحمتيه الرحمانية والرحيمية الـخاصـة بيوم الـحساب
 وهم يجيئون إلى تلك الربوبية يوم الجزاء!



 ولكنه تأوّه بعد حينه ولات حين مناص!

ليس هنا فعل ماضِ أو مضارع بخص التأوّه بقربه مع الشيطان القرين



هكذا ينتقل العاشي في ومضة من هذه الأولى إلى الأخرى، طياّ لشريط اللحياة السادرة وشرائطها إلى نهاية المطاف فجأة دون انتظار، وهنالكا بعد طويل النوم، ويفتح عينيه بعد مديد العمى، ويرى قرينه شيطانـانـا أخله بعدما رآه هادياً دلّه، فيتأوه لحاضره وماضيه، حيث يرى قرنه به عذاباً فوق
 بين المشرق والمغرب وهو أبعد البعد في هذه الكرة، وأنا عشتك في أقرب


## 


 فلن ينفعكم (يا ليت) كمم، لا فصـلاّ بينكم (إنسان وشيطانه) ولا تخفيفاً عن
 يتراءيان في حوار وتأوٌّه!
 تسلية، فكلًّ مشغول بنفسه منشُغل عن غيره والعذاب شديد لا لا يبقي مجالاً لتسلية، ولا تخفيفاً فالعذاب كامل لا تخفففه الشركة، ولا يتقاسمـي




 ظلمتم لاشتراك العذاب، ولا اشتراك العذاب الـو ينفع إذ ظلمتمه، والآية لفظياً ومعنوياً تتحمل الفاعلين على البدل، فتحمل المعاني المسرودة ككل دون

سورة النساء، الآية: الآية: צع .

حيث الأول يتطلب حذف لام التعليل "لأنكمه.
 نكاية زائدة على الظالم المضلًّل، اللهم في مزيد الظلم من مضلِّل أو مضلَّل على سواء! ولا يظلمون نقيرأ. موقف بائس متقاعس، شائن متشائن، اشتراكاً في العذاب ولات حين متاب، حيث الظلم عريق والضلال عميق : !



 يبينه لنفسه وسواه، دون ابتغاء لهداه؟!

فهداية الدلالة هنا لا مجال لها، وهداية الإيصال إلى المطلوب لست أهلاً لها ولو لأهلها، فكيف تكون إذآ لغير أهلها، ما اله على قدرته المطلقة لا يهدي لها؟ فلماذا هذا التجشم في إسماعهم وليهتدوا؟ ولم ولم ذلك الت التحزن عليهم إذ لم يهتدوا، فإن عشوهم عن ذكر الرحمن في سمعهم أصمهمم، وفي بصرهم أعمامهم ولن يهتدوا إذاً أبداً! فلا حظوة لهم إلا الانتقام، بعدل إذ
 طوره واقتضى انتقاماً فوره.

: مُقَتِدرُرُون

سوررة يونس، الانفال، الآية: : بع٪.

我 $\qquad$

(r)

فهل أنت مستاء بعدُ لِمَ لم يهتدوا؟ أَم لِمَ كم يعذبوا بعد ما عاندوا؟ فلا لك هذا ولا عليك ذاك إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب.
وترى كيف تناسب نون التأكيد الثقيلة الحاتمة لـمدخولها، وإن الشرطية المشككة؟ .. عله لأن هناك حتمية الموت أيّآ كان، ولكنما الانتقام على الـى حتميته قد يكون قبل الموت آو بعده!


 والعذاب في حياته كل عذابهـم يوم الدنيا والثابت فيها - أحياناً - بعضه، حيث يتعدى ضـلالهم طوره فيقتضي عذابهم فوره.
 الأاخرى، بل يعني هجرته من مكة إلى المدينة، أو أنه يعنيهما كالذي بيّنا أحاديثنا (V) وقد تعني ولأَنَتَ فِيِّمَّهِ كونه بينهم في مكة قبل هجرته لا حياته!

$$
\begin{align*}
& \text { or (Y) سورة الأنعام، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرعد، الآية: •ع } \\
& \text { سورة الغاشية، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { (1) (7) سورة يونس، الآية: } \\
& \text { مورة يونس، الآية: } 7 \text { ع } \tag{0}
\end{align*}
$$

(V)




 قال حدنا أبي موسى بن جعفر قال حدينا أبي جعفر قالل حدثنا أبي محمد بن ملي الباقر =

فهناك تسلية لخاطر النبي الأقدس عليه بعدُ مهما ضلّوا، وأخرى أن الله ينتقم منهم في حياته شطراً ألو أو بعد

مماته، فما عليك إذا إلا استمساك بوحيه :
 عش يا صاحب الرسالة السامية استمساكاً بالذي أوحي إليك دونما فترة
 هؤلاء، وإنما استمساكا به كما أوحي دونما تقصير فيه أو قصور!

= حتى تال





 ونيه أخرج ابن مردويه عن مبد الرحمن بن مسعود العبدي تال قرا ملع


 وروى محمد بن العباس عن أبي عبد اله في حرب البصرة ومذا ما وحده الشا ورسوله مي الها



 اليمان مثله.

القرآن؟ والقرآن قرآن بماضي وحيه ومستقبله، بل إنما پأوحي" حيث يضم مطلق الوحي المحكم ليلة القدر وقسماً من المفصل، نم القسم المستقبل من المفصل تتمة لتفصيل محكمه وتكملة لمفصله.

ولأن هذه التكملة من الوحي، وليس واجب الاستمساك بما أوحي إلا بعلة الوحي، فليشمل الاستمساك بالوحي القرآني مثلث زمن الوحي،
 الماضي، و(بالوحي" يشمل كل وحي في كل الرسالات، والبا الوحي إليك" لا تصرح بمادة الوحي وإنما بمصدره، وا(بالقرآنه لا يشمل محكم القرآن


 الله عملياً، فاستمسك بالذي أوحي إليك علمياً فإنه صراط مستقيم وإلى

 بالرسالة الإلهية في عصمة تامة، فاستمساك غير المعصوم بكتاب معصوم أو استمساك المعصوم بكتاب غير معصوم ناقص وإلى نقص!
 لأنه كرسول عليه طلب المسك بوحيه بين العالمين، كما أمسكه لنفسه قبل العالمين، فالاستمساك إمساك لنفسه وطلب من غيره، ليصبح الرسول والمرسل إليهم تمسكاً بالوحي يعيشونه في كل حياتهم. فالاستمساك بالقرآن صراط مستقيم لا حول عنه ولا عوج فيه، وهو



 فما دام الاستمسال بالقرآن فأنت على صراط مستقيم، وإذا تحولت عنه إلى سواه فأين الصراط المستقيم؟ اللهم إلا إذا وافق القرآن! وإلا فسوف تسألون:


 تأكيدات منقطعة النظير عن سـائر الذكر! وكل رسول من اله ذكر أوَمَا يَأِنِيم

ولكن الرسول محمدل



وترى المعني من ذكر القرآن للرسول وقومه فقط أن يتذكروا به كما أنه حجر الأساس فيما يهدف من ذكر القرآن؟ أم وأنه يرفع ذكر مكر من تذكر ألـكر به قدره كما رفع اله ذكر محمد وتسلم عليه وتقرن ذكره بذكر اله في أذانات الصلاة وإقاماتها، ذكر المحب

$$
\begin{align*}
& \text { (7) (7) سورة الشعراه، الآلية: } 0 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الطلاق، الآيتان: •11 (V) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآية: } 0 . \tag{r}
\end{align*}
$$

المشتاق آناء الليل وأطراف النهار على مر التاريخ! وكذلك الذين معه من مسلمي التاريخ أيآ كانوا وأيان!
 ذكره لكم؟ فأما الرسول


 المسلمين وحتى من لا نسميهم وهمم يجهلون القرآن! متجاهِلها حوزات الإسـلام! يلدرسون فيها ويـرّسون كتابـات سوى الـقرآن والـقرآن
 يندرس ولا يـرس، الللهم إلا قراءته خاوية خـالية عن اللذكرى، خاصـة لأرواح الأموات والأحياء منها بعاد وحتى في استماعها مستمعين إلى كلى كل متكلم إلا قارئ القرآن!

اجل إن هناك مسؤولية كبرى عن هذا الذكر العظيم عمن حمّلوه ولم
 ذلك النعيم العظيم!

ترى ومن هـم قوم الرسول المـسؤلون معـه عن ذلك الذكـر؟؟ . . إن
 مدارج شتى من حيث وجهة هذه الرسالة ومفعوليتها فيهم.



ومن قومه من قام بتمام الواجب في تقبّل وحمل دعوته وهم عترته

 درجات أم دركات! .


المأمور بالسؤال هنا هو الرسول محمد

 وخلت أزمانهم غير ممكنة ولا مفيدة إن أمكنت! بطبيعة الحال ليس هذا السؤال ليعلم الرسول على توحيد الله وهذا السؤال حين رسالته، كذلك وليس ليعلم هل أن الن الرسل
 الشاكون في توحيد اله أن التوحيد سنة الرسالة اللدائبة دونما استثناء!

تم وسؤاله

 منا روايات مدة من طريق إنوانثنا ومن طرتنا أن مذا السؤالو كان كان ليلة المعراجه، واللفظ








أمّا ذا، فله الحوار معهم أينما شاء في معراج أم غير معراج ولكنه سؤال
=








ولايتنا ولاية الشا وما بعث نبي إلا بها ومن طريق أصحابنا في تفسير القمي حدثئني أبي عن الحسسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي






 نبي فرفع إلي أبر جعفر




 التي أراما اله محمداً من النبين والمرسلين تم أمر جبرائيل پا خير العمل نم تُدم محمد




بإجابته لا يفيدان من سواه فإنه غيب حيث المؤمنون عنه بعاد فضلاّ عن سواهم! وإنما هو تشريف لهم أن يسألوا وله أن يسأل .
ومن تمّ سؤالهم عن كتبهم الناطقة - على تحرُّفها - بـجوابه

 أو مختلقات، ولكنما المحكمات الثابتة منها ناطقة دون تشابه واختلاف! ودليل الفطرة والعقل يؤيدان توحيد العبادة ويرفضان شركها فإنه ظلم مستحيل على الهل أن يسوي بينه وبين خلقه في العبادة . تم وسؤال علماء الأديان غير المنحرفين منهم والمتطرفين، وإنما

 وشكه

وذلك السؤال في الـحقلين الأخيرين استجاشة للأمم المششركة أو المتشككة أن يتساءلوا أهله عما يشركون أو يتشككون، والجواب

= بالأمر من فيركم:



 ويرامينه فأقروا أجمعين بفضله ونضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده ونضل شيعنه
 الحضور في معراج وغير معراج، وما يعمه وسواه كالآخرين الآرين وفيما يخصسه نجد أبعاد الزمان والمـكان وأبعاد الحياة والـموت كلها تطوى وتتلاشى أمام ذلك السؤال من إمام المرسلين، فيرامهم جميعاً ويسألهم ما أمره اله ويسمع الجواب اللني نجلده في كتاباتهم وعلى ألسنة الربانيين من

علماء أديانهم.
تم وفي غير هذا الموقف الجماهيري الرسالي ليلة المعراج، بإمكانية الرسول

我


 ميثاقهم بربويتين ونبوتك وولاية علي أفبعد هذا كله، يحجز الرسول عن سؤاله المرسلين المؤمنين به حاجز الزمان وحاجز المكان وحاجز الموت أمّاذا من حواجز يخرقها!
 معراجه؟ طبعاً معراجه الني حوى سؤاله، اللهم إلا آيته الكبرى : القرآن!
 لتَّْيُنْ
 الشا

سورة آل عمراذ، الآية: 1 الـ
 رَبِّ الَهَلِكِينَ




















: \& (2 Th
حلقة مختصرة غير محتصرة من قصة موسى وفرعون وحوار بينهما، ، بينها وبين تصة الرسول محمد
 تسليات واستقامات وطمأنينات

وهنا في إرسال موسى إلى فرعون وملئه دلالة صريحة على عدم اختصاص رسالته ببني إسرائيل مهما كانوا اليا حجر الأساس في دعونا مستضعفين أمام الفرعنة الجبارة، وآياتنالها كجمع مستغرق آيات آلات اله كلها






 قلب حية تسعى ونعباناً مييناً، وقلّبت الحجر انتني عشرة عيناً، والبحر رهوآ،
(1) سورة طه، الآية: 07.

وطريقاً يبساً، نم منفصلة بعيدة هي الدم والقمل والطوفان والضفادع بآيات مفصـلات تترى .
فقد أوتي إذاً آيات اله كلها بأنواعها في هذا المئلث - إلى فرعون
وملئه!.
: (\%)
متظاهرين أنها ضحكك السخرية والاستهانة بها، وهذه من سيرة الفرعنة






وهذه ظاهرة مكرورة واقعة في آيات موسى .






(r) ${ }^{(r) . . .}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة اللطففين، الآية: } 1 \text { (19. } \\
& \text {. (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس والعشرون

واللى هنا تتختم الآيات منذ حيّة العصا حتى غرقهم في اليمّ، يطويها طياً لعرض حوار في هذا البين، وعجب من هؤلاء النكدين الأشراس، تراهم غرقى في بلاء الآيات، ونم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم رجز البلاء،

 عهده لا يتخطاه إلى سواه كشفاً للرجز عن هؤلاء! فلو كان ذلك מألرجز" سحراً فلتدفعوه بسحر مئله وأنتم أهله، وإن كانت
 أهل الإيمان والا هتداء بالآية الإلهية فتلك هي الآية والأخيرة من الآيات كلها، فهل إن كشف الرجز آية ووقوعه سحر وليسـت آية؟ ولكنـما الها



(纽)
تلك آيات من الله وما واجهها آل فرعون فما هي الآيات الفرعونية وإجاباتها؟ إنها لا تتخطى خداعات خات خواء وادعاءات جوفاء وزخرفات تجلب

عقول الجماهير الساذجة المخخلوعة بالأبهة والبريق وزينة الحياة الدنيا .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعران، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأعران، الآية: (Y) } \\
& \text {.vo سورة المؤمنون، الآية (Y) } \\
& \text { (£) سورة الدخان، الآية: } 10 \text { الآي }
\end{aligned}
$$







 الله! وترى من هذا اللي هباه وأعطاه؟ هل هو هو أم اله؟ فليس هو إذا بالكه ولا يستغني عن اله! .



 .
فرعون الطاغية هنا في تدجيله بين نفي وإنبات، يثبت لنفسه كلَّ أهلية
ينفيها عن موسى، وينفي عن موسى ما يبنته لنفسه:

من الطائفة الملوكية، بل من بني إسرائيل المستضعفين المستخدمين!
Y - Y أنا أبين ومو لا يكاد يبين، حيث العقدة في لسانه ولا عقدة في

ع - أنا معي جندي مقترنين ولم يجىء مع موسى حتى ملائكة مقترنين. ولكن ليس ملك مصر ولا أي ملك أوسع منه كرامة، ولا استضعاف

موسىى مهانة، وأما أنك تبين وتفصح عما تريد، فماذا تبين إلا خرافات وادعاءات، وموسى الذي لا يكاد يبين على حد زعمكك يبين كما يستطيع حقائق بينات.





 منه لساناً، وتعزيزاً بتأزيره بأخيه، وكل ذلك وأما الملائكة المقترنون، فهم ليسوا معك، اللّهم إلّا شرذمة كافرة من الضالين معك، وآيات موسى التسع المقترنة به تكفيه عن إقران المملائكة، ولو اقترنوا به لكانوا في صور الرجال فما هي إذاً فائدة الاقتران؟ . وأما الأسورة من ذهب تصدّق رسالته! فهي تصدق فرعنة وَتَرفاً وقد تكذب الرسالة، حيث الرسالة الإلهية تناحر هـذه الفخفخخات المادية،
وتشاجر المترفين ذوي الأثرة والكبرياء!.

 عزه فقال: ألا تعجبون من هذين؟ يشترطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القصص، الآية: عب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YA، MV : سورة طه، الآيتاذ (Y) } \\
& \text { (£) سورة طه، الآية: }
\end{aligned}
$$

مما ترون من حال الفقر والذل، فهلا ألقي عليهما أساور من ذهب، إعظاماً للذهب وجمعه، واحتقاراً للصوف ولبسه، ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز النّهمبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضميحلت الأنباء، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهمّالا مع قناعة تملاُ القلوب والعيون غنى، خصلاصة تملا الأبصار والأسمـاع أذى، ولو كانت الأنبياء

 بكم، وكانت النيات مشتركة والحسنات متقسمة، ولكن الها سبحانه أراد أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانـانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة ولا ولا يشوبها من غيرها شالائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المئوبة والجزاء أجزل|"(1)


الاستخفاف هو طلب الخخفة من ثتقل، وتقل الإنسان عقله وهو إمام النواميس الخخمسة في كيان الإنسان وهي العقل والدين والنفس والمال والعرض، فإذا خف العقل باستخفاف تغافلاً عنه وتنازلاً عن حكمه تخلفه الطاعة المطلقة لمن يستخف، وهو الاستحمار الذي يخلفه سائر الأبواب السبع الجههنمية من الاستـمـار والاستعـمـار والاستكببار والاستبداد والاستضعاف، فالاستحمار وليد الاستخفاف نم هو أم لسائر الأبواب فإذا

خف الإنسان عقله أمام الاستخفاف، حرماناً عن التعقل أو ابتعاداً عن حكم العقل أصبح كالريشة في مهب الرياح الاستتحمارية، متخلياً عن كيان الإنسانية ككل، إلى أنزل وأنذل دركات البهيمية اللّاشعورية، وهنالك الطا الطامة الكبرى والمصيبة العظمى! وكافة المحاولات الفرعونية في حمل قومه على طاعته تختصر في هذه الصيغة : ا(فاستخفلالـ . . . فللمستضـعفين أمام الطغاة إحدى حالات ثلات:

الـمُنعة والاستقامة على موازين العقل والحكمة كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، فلا يزيده الاستخففاف إلا قوة وسداداً، وهؤلاء هـم المستضصعفون الـمؤمنون اللذين وعدهم الها خلافة
 الإيقان وتبلوراً في الإيمان.

Y




ץ - تخاذل دون تثاقل على عقل ودراية، بفسق عامد، رغم إمكانية




هؤلاء هم المستخفون فسقاً حيث يخفون، يحتنكهم كل شيطان وهم له


> سورة النساء، الآيتان: 9A، 99 سورة النساء، الآية: AV
 حكم الله، تزداد فعالية لمّا يُستخف الإنسان عن أثقال الإنسانية فيخف تنازلاً
 الجماهير استحمار فاستمار دائب لا حِول عنه، حيث يعزلون الجماهير عن أسباب المعرفة فيتناسونها حتى ينسوها، فلا يعودون ليبحثوا عنها، فلما تخلّوا عن المعرفة بأسبابها ألقوا في روعهم ما يشاؤون من بواعث الكوارار
 الشمال حيث يلعبون بهم كالريشة في مهب الريح العاصفة . ولمـا انتهت مراحل الابتلاء إلى هذا الـحد من الخففة والبلاء، وقع هنالك الانتقام في الأولى قبل الأخرى


وهذه سنة اله بالنسبة للمستخفين الفاسقين العائشين على هوامش
 النبي

مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له ثم تلا هذه الآية)(1) الـيل
وترى كيف بإمكان العبد أن يُؤسف ربه، وربّنا لا يأسف مهما توفرت

 كما الغضب وأضرابه من تغير الحال حيث (لا يتغير بانغيار المخلوقين)! فهو (1) اللر المتنور 7 : 19 - أخرج أحمد والطبراني واليهفي في الشعب وابن أبي حاتم عن عقبة


 الفاسقين، وهم أمثال في رزاياهم وقضاياهم كما قومك من هؤلاء الآخرين -



ترى من هنا ضارب المئل وما هو هذا المثل الذي فا فاجلأ صِدلاً من هؤلاء


(1) نور الثقلين ع: 7 في كتاب الثوحيد بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد الش رفعه إلى البي مبد
 تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرخون ونان ومم مخلوتون







 المكوّن من المكوَّن ولا القادر من المقدور ولا الخالثق من المخلوقين تعالى اله عل عن مذا


فانهم ذلك إن شاء الشا
ورواه مثله ني أحول الكاني بإسناده عن حمزة بن بزيغ منه

 اللى عذابه الناتج عن الأسف




 وَبْجْبَيْنَا . . .

 ضرب أنه عبدّ وليس إلهاً ولا ابنه فلا يُعبد، وإنما هو حسب النصارى وهم





 خير من ابن مريم في زعم النصارى. وهذا تبرير كتابي في جدلهم الخصسوم أن يعبدوا ألهتهم الملانئكة من

Y. : خ = - أخرج ابن مردويا
(1) سورة مريم، الآية: هي
(Y (Y سورة مريم، الآيتان: هr، צب.




 لجميع الأمم؟ فقال ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتتني عليه خيراً وعلى أمه وقد علمت ألما أن الْ
 في النار فقد رضينا نحن وآلهتنا أن نكون معهـه


 فإذا هو في الجحيم فنحن وآلهتنا نرضى ذلك الجحيم! أو أن خـارب المئل رسول اله

(1) سورة الانبياء، الآية: 9^.







 أتول: وما ذكرناه في المتن تجده في تفسير الرازي ج YV






فوجدته في ملاء من قريش فنظر اليّ نُم قال: يا علي! إنما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى ابن مريم


وضحكوا وقالوا يشبهه بالأنبياء والرسل فنزلت هذه الآية(1)
فالوجهان الأولان موجَّهان بالقرآن أولاَ فالأول وئانياً فالثاني، وهذا

(1) رواه في مجمع اليّان وفي نور الثقلين ع: 9 ج 7 عن روضة الكافي بسند متصل عن أبي بصير

 النصارى في ميسى ابن مريم لقلت فيك تولاَ لا تمر بملج من الثاس إلا أخذوا التراب مين من

 نيه

 ثلات مرات واخبرته انْ رسول الل


 وسمعت الأصوات فأحصيت العدد قال

 النبي

القول فنزلت مذه الآية:
 طرقنا وممن رواه من إخواننا الحانظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه نزول الثو القرآن في علي

 عن ريعة بن ناجد عن علي پ.
 عَبدُ لا يناسب نصاً إلاّا الأولين، والأخير يناسب التأويل بتأويل الدليل!



 أو حق إلى باطل فهو سيئ وليس إلًا خصومة للحق (r)
.
=



 وسفيان بن وكيع وابن عقدة وعبد اله بن أحمد وابن الصلت والوكيع وأحمد بن القاسم كما في البحار 9 • • 9 -







 يكرن ألرجل جدلاَ خصهاًّ .

 الخل تم تال تلا




 فنحن جعلناه مثلاً لنا، نم جماعة جعلوه لنا مِيثلاً فنسوا الممثلُ وضلوا في

 : (4)




بالتناسل!
إذآ فأنتم تعبدون أمثالكم، ومن بالإمكان تبديلكم بهم.

 سائر خوارقه ولا سيما إحياء الموتى؟ أو أنه في نزوله آخر الزمان الْ فإنه النه من

سورة الروم، الآية: rv.

 حميد عن أبي هريرة في الآية قال: خروج ميسى يمكت في الأرض أربعين سنة تكون تلك=

الوحي في آخر الزمان لعلم للساعة؟ وهو كذلك! أو أن نزول الملانكة إلى










 بينات عيسى التي جاء بها مي الآيات المعجزة البينة وآيات الإنجيل
= للساهة خروج ميسى ابن مريم تبل يوم القيامة وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن مثله وني مجمع اليان تال ابن جريح أخبرني أبر الزير انه سمع جابر بن مبد اله يتول سمعت
 ملى بعض أمراء تكرمة من اله لهذه الامة - أورده مسلم ني الصهيح وني
 تال ثال رسول اله فيكسر الصليب ويتلل الخننير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله الحد حنى نكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها، أتول: وحديث نزول المسيح الفريقين وانه يصلي خلف المهدي
 (1) (1)

وآيات من نفسه المقدسة حيث التربية والعناية الإلهية بيّنة في هذه الثلاث
 كلها حكمة عقلية وعلمية وعملية، تُحكم ما انفصل وفصَل بين الناس، أو
 فالكل موكول إلى خاتمة الرسالات محمد


 $!^{(r)}{ }^{1 / 2}{ }^{\prime \prime}$

تم الحكمة هي الناحية الإيجابية من الشُرعة الإنجيلية (ولأبين :") من الناحية السلبية التي تتكلف بيان جذور من الخلافات والانشقاقات بينهم
(1) مورة النحل، الآية: ^1 .
 عبد اله بن وليد تال تال لي أبو عبد اله









 أوردنا في كتابنا رسول الإسلام في الكتب السماوية بشارات ثلاث (r)





 كان من بين هؤلاء اختلفوا في البينات والحكم والبيان التي جاء بها المسيح
 ابن اله، وقائل بالثالوث، وقائل بألوهية المسيح وأمه وآخرين في أخريات

من العقائد والطقوس تأتي في طيات آياتها المفصلات(1) جاء المسيح بصراح التوحيد والتسامح الروحي والخلقي قبل الشكليات اللخاوية التي تخلت عن هذه الروح فحاربه المحترفون الناكرون له وجماع الـاعة من المعترفين إياه، تفريطاً من مؤلاء وإفراطاً من أولاء، فأصبح بين من يلعنونه ومن يؤلهونه على مختلف مذاهبهم الفلسفية وسواها اهـا، وبقي القليل (1) شرحناما في كبنا الثلاتة امقائدنا - المقارنات - رسول الإسلام في الكتب السماويةه: : ومن
 اعترانهم كانوا متشدين في شكليات العبادات وطقوسها وينكرون البدع ومم مترخصون نياني ملاذ الحياة ناكرون للقيامة. وطائة الفريسيين وكانوا ملى شقاق مع الصدوتين ينكرون ذلك التشدد وجحدمم للقيامة، والسمة الغالبة عليهم مي الزمد والتصون وني بعضهم افترار بالعلم والمعرةة والمسيع ينكر علهم تلك الخيلا، والشتشية. وطائة السامريين وكانوا خليطاً من اليهرد والآشورين تدين بالكتب الخمسة في العهد القنديم

المعروذة بالكتب الموسية وتنفي ما مداما من المضا المافات إليها . وطائة الآسين أو الأاسينين وكانوا متأثرين يبعض المذامب الفلسفية يعيشون هزلة عن سائر طوائف الهيود ويانخون انفسهم بالثـدة والتقشف : ومناك غير مذه الطرائف نحل فردية شتى ويلبة في الامتقادات والثقاليد بين بني إسرائيل
 من الجميع.

مـمن وفى لرعاية الحق وهـم الـموحدون الـمخلصـون حيث اتبعوه وتعرضـوا لأنواع العقوبات من قبل الأحزاب!

 : (1)






 وان كانت مؤشرة بأشراطها وهم يتغافلونها





 لانها حصلت على ضـلال، ونبتت وقريت على ضـالول، فأصبحت مضـللة
 لانها تتخلل في جوانح الموادين وينهم فال تبقي فرافأ للعداء.

لكلٍ خليله، فلا يتلاحمون عليها يومئذِ بل ويتلاومون ويتلاعنون، يلقي كلٍ على خليله تبعة خـلاله، فالخلة التي تجمع بين الأخلاء هنالك تجمح بينهمه، فقد كانت ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب.

وهكذا يكون دور كل خلة واتصالة على غير تقوى حيث تبوء إلى عداه، وأما خِلة التقوى فهي تبقى هنالك وتقوى حيث هنالك حياة الربوة والمزيدة :
 الأرحام وقلت الأنساب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في اللّ . . ${ }^{(r)}$ (r) خلة كانت في الدنيا في غير اله
 ف (اطلب مواخاة الأتقياء، ولو في ظلمات الأرض وإن أفنيت عـمرك في
 أنعم اله على عبد بمئل ما أنعم به من التوفيق لصحبتهمم، وأظن من طلب في زماننا هذا صديقاً بلا عيب بقي بلا صديق)(م) .
سورة الانعام، الآية: •17. .

الدر المنور استناده في توله إلى الآية نور الئلين ₹: YاY

المصدر السابق نفسه
المصلر ح ^r في مصباح الشريعة قال الصادق 2r : ويستد الإمام بالآية بعد



 واحد وما ياتي من طريق القمي لانه أخبط وأجمل : تال في الثليلين مؤمنين وخلين الينين كافرين ومؤمن غني ومؤمن فقير وكافر غني وكافر نقير، فأما الثليلال المؤمنان نتيان اليالا في حياتهما =

هنا نعرف أن الخلة المنفية يوم القيامة والشفاعة ليست عن المتقين وِرِّن


=









أربعة مؤمنان وكافران. .
(1) سورة البقرة، الآية: Yo .









 (الَكَبِيْنَ








وَـَ
إلى هنا كانت التهديدات تتلاحق على غير العباد، ومن هنا البشـارات


 اليوم، فحاضـركم لا يخيف وماضيكـم لا يحزن، حيث الإيمان كان قيد الفتك، والإسلام بعده خروج عن أسر الهوى إلى حرية الهدى.
 والإيمان حاصل قبله بداية الإسلام، والإسلام هو دوماً قبل الإيمان؟ هنالك إسلام قبل الإيمان ولمّا يدخل الإيمان في القلب، ومو الإسلام الظاهر على اللسان أم وعلى الأركان، ومن نمّ إيمان حيث يدخل الإلمان الإسلام في الجنان، نم هنالك اطمئنان للإيمان الإسلام في القلب يعيشه المؤمن


إذاً فالإسلام الثاني هو نيّ الإيمان وكماله وهو أحسن الدين وَوَمَنْ أَحَسَنُ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: MY (Y) } \\
& \text { (Y) سورة لقمان، الآية: MY (Y) } \\
& \text { (r) سورة النساء، الآية: 1Y0. } \\
& \text { (£) سورة الأنعام، الآية: } 1 \text { (ع) }
\end{aligned}
$$

 مُّلِلِيِنَ| فلرب مؤمن لم يسلم فعليه خوف وحزن قلر ما لم يسلم رغم إيمانه
 ويا لهذلا الخطاب الحنون من عطف منون أن يخاطبنا ربنا بنفسه دون وسيط كأننا من رسله، وتشريفنا بعبوديته الخاصة وهو أعلى تشريف كما




باللدخول في ضيافته للمؤمنين الأصلاء وأتباعهم:
 تسرون سروراً يشمل أعطافكم ويبدو عليكم الحببور والسرور (ثا ترى هؤلاء العباد الصالحون يدخلون الج الجنة بما قدموا، فلماذا أزواجهم؟؟ فهل هن

 تدخل غير الـمؤمنات مـع الأزواج الـمؤمنين جنتهمب! وهـنالك اللصِّلات منقطعات إلّا صـلات إيمان، لا خلّات ولا شفاعات ولا أنساب ولا أية صِلات إلّا للمتقين!
(Y) اللحبور هو السرور اللني يظهر أثره وحباره في الوجه والحبرة الزينة وحسن الهئة. وفي نور الثقلين ع : זال



الججواب إن الأزواج هنـا الأقران في الإيمـان إلاّلا أنهم أتباع، سواء



 : ${ }^{(r)}$




 للشراب.




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطرر، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { راجع سورة الطور حول الآية في الفرتان. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الصافات، الآيتان: MY، YY، } \tag{r}
\end{align*}
$$




 جميع أمل الأرض لوسع مليهم مما أمطى لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً .



أقول: نعم حيث الأنفس مناك طيبة لا تنتهي إلاّلا الطيبات دون شقاء ولا عناء، فإذاً اشتهى ولداً لم يحمَّل حِمل التوليد والتربية، ولا ولا الوالدية


 منتتهيات كاذبة أم طالمة، وإنما طيبات ملذات دونا

 واعتداء على الآخرين، ولا ابتغاء شهوة رذيلة، فكلها فضيلة لا تلا تحوي
 المستطابة المتوفرة مناك لا تسمح لثهوة كاذبة أمّاذا في غير نضيلة!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالنياء، الآية: YاY }  \tag{1}\\
& \text { سورة نصلت، الآية: الآلا: } \tag{}
\end{align*}
$$

نور الثقلين ₹: آ سئل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلن

 أقرل: نفي الولادة منا يعني الولادة الصعبة وشقاء الطفولة وكما في حديث رسول الشا


 اشتتهى الولد ني الجنة كان حمله ووضعه وسنه ني ساعة واعدلدة كما يشتهي. سورة محمد، الآية: الالون.

وهنالك أحاديث عن الرسول
في الجنة أنها لا تتف لحد إلّا أنها كما تطيبه النفوس الطيبة(1)
 :




 وتحويلها للمستضعفين، فهل هكذا يورنون الجنة ولا شركة فيها ولن، فضلاً
 الميراث إلّا انتقالاً لدُولة أم دُولة أم ماذا من شخص أو أُ أشخاص إلى آخرين!

 أمكنة ودور، وكما يروى عن الرسول



$$
\begin{align*}
& \text { راجع اللدر المنثور Y Y Y Y Y Y Y }  \tag{1}\\
& \text { سورة مريم، الآية : צا . }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { ITV : سورة الأهراف، الآلاف، الآية }  \tag{६}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: IYA } \tag{0}
\end{align*}
$$



كما وأن ما يتركه الميت مو لكل ولده ويحوم الولد الكافر ويرنه في نصيبه الولد المؤمن، فإن آمن الكافر قبل القسمة يؤتاه نصيبه، فمن مات مؤمناً دخل الجنة وأورت ما كان لغير المؤمن، وأما من يموت كالما كافراً فلا فلات حين مناص إذ فات زمن الخلاص وقد كانوا داخليها لو آمنو!!
 تلميحاً مليحاً أنها باقية لا تنفد مهما كثر الأكل والآكلون!

أصل الجرم تطع الثمرة عن الشجرة، والمجرم هو ذو جرم : إلا إن سنته في الحياة هي قطع تمرة الحياة وبترها، فلا تفيد يوم الأخرى، ولا الدنيا إلا قضاء

 العذاب، فإنهم من الآبدين : أبد النار، وهل ينقضي منهم عمرّ؟ أو الا ينقضي

 بقاء النار حيث الأدلة القاطعة تدلنا على فنار النار بمن في النار!

## 

حيث خلّدوا في جهنم بما ظلموا، وأما إذا ظلّوا فيها إلى غير نهاية،




 يعني قبل زوال الأممار، وعدم انقضاء الآجال يعني قبل فناء النار .

وهم بأجرامهم لهم نهاية، فإنه ظلم بجزاء غير وفاق، فنفي الظلم هنا فين في خلود النار وإبلاسهم في النار دليل لا مرد له على فناء النار ففناء من في

النار .
 صيحة متناوحة من مكان سحيق، لا طلباً للبراءة فهم عارفون ألآ براءة










 آبد، فالإبلاس أيضاً إياس عن تفتّر العذاب وعن الخروج قبل ألمده ألما أو مطلق

الخروج، وليناسبه قوله تعالى:
: (我)
فالأكثرية الكارهة للحق من أهل النار مم الآبدون دون خروج، والأقلية

$$
\text { (1) سورة المؤمنون، الآلاية: } 10 \text { الم } 10 \text { (1) }
$$

(r) بالمجرمين مم المؤيدون لا كل أمل النار .


 دعاة إليها إلا جهلاً دون كرامية وعناد للحق! :
وهذه قضية عدله سبحانه ألآ يسوي بين أهل النار كما لا يسا ولا




 الناس غير شاكرة، فهي جاملة فاسقة كافرة لا تؤمن وهي مضلّارينلة عن سبيل الا




الحق بصورة الباطل!


 الضالون، وقليل منهم مستكبرون وهم للحق كارهون، وكثير مستضعيفون

ضالون بإضـلالهمم.
(६) سورة الالنياء، الآية: عץ.






إلا من رسل الها!.
:(我)




 إبرام في أي أمر خلاف الدق في الدان
 أهلها فأبرمها اله في أهلها (o

$$
\text { (1) سورة المطففين، الآية: } 10 .
$$

(Y) لا تجد المجيء بالحق في القرآلن كله الآلا في رسل اله، اللذين يجيئرن بالحق من مند الش
(Y) سورة الطور، الآية: Y£ .
(£) سورة الأنفال، الآية: •ب.
(0) نور الثقلين ع: (اله



 الا'مر فينا بعد النبي
 حيث (اقال واحد منهم توون الله يسمع كلامنا فقال واحد إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع فنزلت : أم يحسبون؟(1)

 والأرض بفضائها، رسل إلهية تكتب كلٌّ حسبها الأقوال والأعمال كلها والنيات!
 رسالة تكوينية كرسل الأعضاء والأجواء، أم تدوينية علماً أماذا من تسجيل الأعمال!

## 

آية يتيمة غرة منقطعة النظير في سائر القرآن كثرت في تفان الوان
 الدلالات القرآنية والسنة وما تتحملها الآية لفظياً ومعنوياً أو لا تتحمل وما هو عوان بين ذلك، والذي يهمنا هو كشف الرباط بين جملتي الشرطية وإن كَ ك . . .


=


 الآية.
 وأستارما ترشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي نقال واحد منهم ترون. .

نفي الولد فلا فرق في توحيد العبودية بين أوّل العابدين وسواه! ا(1) تُم والمناسب لهذا النفي إنبات الأوّلية في العقيدة لا العبادة، ومناسبة ألخرى الِّ

أم أنها شرطية والعابدين تنفي العبادة بأنها هنا من پاعِبدهَ إذا اشتدت
 فمحدودٌ كسـائر الخلق، فليس إذاً إلها يُعبد فأنا آوّل المتأنأنفين لعبادته،
 كانت لغة ولكنها ثاذة، وذكرها دون قرينة تصرفها عما يعرف غير فصيح ولا صحيح، وإن كان المعنى في نفسه. من الصحيح!

 وقبل كل أحد، فإذا لا أعبد رحماناً هكذا ولا ولدآ، فليس إذاً للرحمن ولد؟

 العابدين! !

الدر المتنور Y: צ Y - أخرج ابن جرير هن زيد بن أسلم قال هذا كلام العرب أن كان للرحمن
ولد، أي لُم يكن .

نور الئقلين ع:
 القول باطنه مضاد لظامره أقول: مضادة الباطن للظاهر في القرآن الليان فير مقبولة حيث لا تضاد فيه لا ظا ظاهراً ولا ولا
黄


 بين والد وما ولد ظالمة متهتكت؟ وهو يناسب "لو" هلا ولا تناسبه أولية العبادة ولا أصلها حيث الرحمن الوالد لا يُعبد!
 القمة كما المسيح وعزير والملائكة - زعم المتنبّين له - كانوا أعبَد من عبد
 في درجات العصمة والولاية والرسالة بين العالمين، إذاً فأنا آّوّل من يتخذ ولدآ لهذه الكرامة العليا؟ ولم يوح اليّ ولا لمحة من هذه الولادة، ولم أدّع ولن لمحةٌ منها، فلا ولادة هكذا لمن دوني في كرامة العبودية وكما : وُوَقَالوأ





 التكريمية لمن ادعيت له، وپإنها الوصلية هنا دون (الول) الشرطية مسايرة في الحوار التي تأتي لهم بكل بوار وخسار! وهـذا هو المعنـى الأصل، نم
 للرحمن العارفين وحيه، ولا أعرف له وحياً يسانده، فإنما يعانده، فليس إذاً للرحمن ولد.

 سورة الأنياء، الآيات: צז-49.

هذا وما يليه من صحيح المعاني التي لا تُعنى كلٌ بمفردها، قد تعنيها
الآية كلها، دون ما لا يصح والله أعلم(1)

 العرش دونما شريك، سبحانه عما يصفون وتعالى عما يشركون.





الوحدانية عما يصفون|"(r) إذاً فما لـمن دونه من خلقه الذين هـم في تدبيره مهما سمي ولداً أمّاذا رجماً بالغيب وكذباً !



 وإن كانت لا تأتي قبل الفعل ولكنها ضمن شرطيتها ووصليتها تأتي قبل الفعل - تألمل :
سورة يونس، الآية: r.
(Y) نور الثقلين ₹ (Y) اله





 يتومم فذلك المثل الألىى.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء السادس والعشرون






(r) ${ }^{\text {( }}$
 هذه الآية تنفي مزعمة الإلهين أحدهما إله السماء وثانيهما إله الأرض، وتنفي أيضاً كونهما مكاناً لإله واحد إذ ليس له مكان، فألوهيته - لا ذاته الا الا


 فيهما وحده لا سواه، فلا أنَّ المسيح أو سواه إله الأرض ولادة ألا أم ورائة
 الأرض كما هو في السماءها وترى من يلتمسونه أن يأتي بـملكوت الله إلى

$$
\begin{equation*}
\text { (1) سورة الانعام، الآية: A } 1 . \tag{r}
\end{equation*}
$$


(Y) نور الثقلين § : (Y)



 ربنا في السماء إله وني الأرض إله وفي البحار إله وفي الثفار إلد وني كل مكان إلها إله، تالل:


الأرض كمـا هو في السـماء؟ ولا أن الـمـلائكة آلهة السـماوات وهو إلهـ الأرض، فما من ألوهة في الخلق والتدبير والعبادة إلّا لها فهله الآية تتجرف ما يهرفه ويـخرفه المقتسـمون لكالّلوهية إلى أقسام


 اللخالق والخالق هو المدبر، دون فرق بين كائن وكائن، ودون تمكن في أي كائن !

: تُجَعَون
(敫


 يصفون بهذا المئلث المجيد من شؤون الألوهية!

: يَعْلَمُونَ
مـلائكة أو أنبياء أو الجن أم أياً كانوا مـمن دونه، فهـم لا يمللكون
 توحيده، وبحق العبودية لنفسه، وبحق الشفاعة لنفسه، وبحق للمشفع له وهو
 (1) سورة الانيياء، الآية:

شروط الشفاعة في ميزان الله، ويعلمون حقيقة حال المشفّع لهم أنهـم أمل



وأما الذين عُبدوا إذ عبّدوا لأنفسهم ودعوا فلا يشفعون المون ولا يلا يشفّع لهـم كأمثال فرعون الطاغية، تم الذين عُبدوا ولم يعبِّدوا من الصلحاء الْاء، فمنهم من
 يشفع له لأنه من (امن ارتضى" نم من الأشقياء الذين عبدوا دون أن يدعوا أو يرضوا من لا يصلح أن يشفع له، ومن نم غير العقلاء من الأصنام والأونان فسوالب بانتفاء الموضوع، حيث الشفاعة في بعديها تتطلب علماً وشعوراً!
 الأولين أولى، ومهما اختلفت شروطهما حيث يشتركون في الإيمان، فـ وِّن


والخالق هو الذي يملك خلقه وتدبيرهم، ويملك عبوديته وشفاعتهم، فأنّى يصرفون إفكاً وكذباً وهم بوحدانيته في خلقه معترفون! .

وَوْقِيلِهِ يَكَرِّ
: يَعَكْوْن
لقد قيل في (قيلهل) قيلات عليلات لا تناسب القرآن البيان، و(قيل) هو (اقوللا حيغة ثنانية مصدرية، والضـمير الغائب راجع اللى حاضر الوحي : الرسول (. . . .

 غير مذكور من سائر قبيله من هذا القيل .









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرتان، الآية: ب7. } \\
& \text { (Y) سورة النمل، الآية: £ ال }
\end{aligned}
$$

人0

דו


مكيّة وآياتها تسع وخمسون


我 مُنذِرِينَ


侯 عَذَابٌ أَلِيهر (



إِنَّا مُنْقِمُونَ (10)
. . الدخان هي خامسة الحواميم السبع (1)، بازغة بذكر الكتاب المبين
(1) راجع سورة الأحقاف ج جY من الفرتان وسورة الشورى ج YO.

الـمنزل في ليلة مباركة، ووحمَ مذه تد تعني فـيما تعني الرسول


 والست الأخرى من السبع الحواميم يعقبها تنزيل الكتاب وهنا - فقا إنزاله.
 خاصة به
 محمد، وإذا لم تكن "احمه| خطاباً لصاحب الكتاب المبيين، لم يكن لها



: إن للقرآن مراحل ئلاث أعلاما أم الكتاب، وأوسطها محكم الكتاب

سورة الدخان، الآية: 1

في: نبوئت ميّلد: وحى الطفلل : لتحماذ حطوفاه الموجود باللغة الأنقلوسية ومي مبرانية
 اسمه السحمده مو كير تلير، الشجرة الطيبة الرفيعة، مأمول لإناء ما كا كان وإطفاه النائرة ومو الكل والتاج وحمل على الأكتان.





وأدناها تفصيل الكتاب: 牦


 تلوها، فالدخان تنختص من بينها بنزول الإنزال - المحكـم - في ليلة مباركة، والست الأخرى بنزول التنزيل طول البعثة:
 ومحكم القرآن لم ينزل إلّا مرة في ليلة واحدة مي ليلة القدر - ليلة مباركة! أم إن ليلة القلدر هي النصف من شععبان كما يقولها رعيل من أهل السنة؟
 فلتكن ليلة القدر وليلة مباركة مما ليلة من رمضان دون شعبان أو أيّآ كان! فليلة مباركة هنا هي ليلة القدر هناك من رمضان رمان، كما المواصفات المذكورة هنا وهناك توحّدها في تدر رمضان. 1 - ليلة القلر هناك واحدة وليلة مباركة هنا واحدة، ولم ينزل محكم القرآن إلاّ مرة واحدة، إذاً فهما هذه الواحدة إِها هي من رمضـان حيث هو منزل محكم القرآن!



(1)
 هما واحد، فهما واحدة من رمضان! :
 من رمضان! :

من رمضان!
ومن تم الروايات المتواترة عن الفريقين أن ليلة القدر هي من رمضان، فلتكن هي ليلة مباركة من رمضان، مهما وردت روايات أخرى بشأن النصف انـ

 أسره في عسره (صلوات الله عليه)! لا دليل للقائلين بأن ليلة مباركة هي النصف من شعبان من كتاب أو سنة(£) وهو منهما برهان قاطع لا مرد له أنها هي ليلة القدر من رمضان .


O (Y)
(Y)









وأنها ليلة مباركة بنازلها القرآن ومنزلها قلب نبي القرآن، كما أنه كتاب ذو قدر وهو ينزل فيهما أو يصلر منهما من بركة وقدر .

وليلة مباركة مستمرة في بركتها وقدرها مرّ الأعوام إلى يوم القيام، حيث
 الرسالة المـحمدية
 المحكم حتى القيامة الكبرى .

وما دام النزولان - للقرآن المحكم ولكل أمر - كانا في اختصساص
= الش 艮

 مشرة والزبور لثمان مشرة، وان القرآن نزل ني التاسع عشر أو الواحد والعشرين أو الثالث والعشرين .
وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير عن ريعة بن كلثوم تالٍ : كنت عند الحس

 الثقلين ₹: \&






 الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى سورة القدر، الآية: ع.

الرسول
 أمر حكيم بنازل الملائكة والروح في منزل قلب الإمام في كل عصر فير، فكان هو الرسول في اثنين وعشرين سنة، حيث الأولى جمع إليه إنزال القرآن، ثمر الم من بعده المعصومون من عترته .


 الوحي بنزول القرآن، بطيّات البشارات، وقد أوردناها في ارسول الإسلام في الكتب السماويةها .
وإنها حقاً ليلة مباركة منقطعة النظير عن كل نذير ولهذا البشير النذير، إذ
 الإلهية على المكلفين من الجنة والناس أجمعين، يعيشون الكتاب الماب المبين
ويحيون به في كل حين •

تم لا تقف هذه الليلة لمرة واحدة ذات قلد ومباركة، ثم القدر في كل سنة ليس ذكرى لما مضى، بل وتتكرر في كل سنة :



 ومن تم يستمر فرق كل أمر حكيم سوى أم الكتاب على مر" الزمن منذ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرف، الآية: ع } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

القدر الأوّل، والفرق هو التبيين لكل أمر غير مبين في هذه الليلة، حتى
 إذا خلصت بعضه من بعض، وييٌنت مخطَّ وسطه بالمدرى أو الإصبع في هكذا يفرق فيها كل أمر حكيـم، للرسول محمـد
 الرسالية، وللأئمة من آل الرسول فرق واحد هو الثاني فيها يتضح لولي الأمر كل ما أحكم له وأجمل قبلها، كما فرق القرآن ولم يكن الرسول يعلمه قبل إنزاله من أم الكتاب

ترى لمـن يفرق فيها كل أمر حكيم بما تنزل المملائكة والروح فيها من
 ومنزل المملائكة والروح ليس إلاّ قلب مححمد أو قلب مـحمدي الا

 يقول فيه

 إن خليفة رسول الش


 اله



 الأرض ولا في السماء ولي شه عز ذكره إلا ومو مؤيد ومن أيد لم يخطىء وما في الأرض=

اللقدر، فبعض الأمر مفروق عند ولي الأمر وهو الأصل الرسالي الذي

 لأحد، ولا يعني كل أمر إلّا الأوسط من حكي الألا
 (إنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة ونة يؤمر فيها في

 ينزل في تلك الليلة من الأمر"(Y)

و واْمَرْ
 الأمر الحكيم فيفرقه لولي الأمر عن حكمته إلى تفصيله، فلكل سنة من سنِّي الأمة أمور وأوامر حكيمة ليست من صلب الشُرع وأصله، يفرقها الله تعالىى لولي الأمر، نبياً في زمنه، وإماماً في زمنه، مـما يدل على تقاسِ اسم الأمر لدى

=
 اجبتم أبي الش الْ سورة القدر، الآية: ع.





(Y) سورة الحجر، الآية: (Y)

ومن غيره ومو لزامه المتجلد في كل عام، (اولو كان للنبي لكان الـخطاب يدل على فعل ماض غير دائمم ولا مستقبل، ولقال: نزلـت الـمـلانكـة وفرق كل أمر حكيمه، ولمّ يقل : تنزل المـلانكـة ويفرق كل أمر
 والدخان (افإنها لولاة الأمر خاصة||(Y)

نور الثقلين ع: YY Y ج ₹





 والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا له وأصفيانه والسفرة بينه ويين خلقه ومم وجه اله



 نور الئقلين ع : YY Y




 نذير ومو حي من البعثة في أططار الأرض؟ بعيثه أليس نذيره كما أن رسول اله





وعلّ وهَكِيمٍ هِ منا تعني الحكمتين: 1 - صـاحب الحكمة والمصلحة، Y - و وغير المفروق، ففرقه هو عن حكمته الثانية ليتضح الأمر لولي الأمر . إن كل أمر حكيم أمرٌ وفرقه أمرّ، وهمـا ليسا من عند ولي الأمر ولا


 أمر يحتاجه في الأمر في إمرته على الأمة، فكما أن شرعة التكوين والتشريع
 فيهما سنوياً ليس إلّا من عند الله، ولاية دائبة، وعلى هامشها ولاية سنوية!.

 رسالة ذات بعدين : نزول كتاب الشرعة، ومن اتم فرق كل ألمر أمر حكيم في كل سنة، وإنَّا كُنَّا مُرْيِلِينَ

 طالما الرسل يجمعونهما
 بزغت الرسالة، فلتكن ليلة القدر دائبة عبر الرسالات والو الوايات الوات منذ البداية حتى النهاية القيامة. أو أن الأولى تخص الرسالة والثانية تعمها والولاية، ولكنما الرسالة في الولاية ليست في أحل الشرعة وبوحي، وإنما في فرق كلٍ "امر حكيم بالّهام على هامش الرسالة. ومهما يكن من أمر فليلة القدر المحمدية تختلف عن القدر لسائر الرسل

وولاة أمرهم، في قدر الأمر المفـروق لهمّ، والكتـاب النـازل عليهمّ،




رغم الاشتراك في أصل الوحي.
وكما الرسالة المحمدية وولايتها هي المركز الرئيسي لسائر الرسالات والولايات، كذلك قدرها والمـلائكة والروح فيها وأمرها بفرقها، ولثا ولذلك

ترى خماسية الرحمة تربط بالنازلة على محمد

部 (牦

فكما أن: 1 - نزول القرآن،




الرسالات وولايات الأمر حيث (افعلهم فعله وأمرهم أمرهـه| (1).
(1) تفسير البرمان \&: 109 ع 1 - الكاني عن علي بن ايراميم عن عمر بن أذينة عن الفضيل



 وشر وطاهة ومعصية ومولود واجل ورزق، فما تدّر ني تلك السنة وتضي نهو المتوترم

 وأضرابه، سميع كل الدعوات الصاللحة ليالي القدر وطول السنة، سميع
 حاجيات ومتطلبات الأمم فرادى وجماعات.

ذلك وكأنما الرحمات الربانية لرب السمماوات والأرض وما بينهمـا مجموعة في الرسول محمد الز



وإشارة ثانية في هذا الانتقال - تهدم صرح مختلف الربوبيات المزعومات
 حيث الشرك في الربوبيات مع العلم أن ربك هو خالق الكون أجمع الريّ إنه ينا في الإيقان بربوييته، فالألوهية الوحيدة لزامها الربوبية الوحيدة

بذلك؟ قال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة والنواع الخير من العمل في الفـ شهر لـيس
 الحسنات، والطبرسي في الاحتجاج
 شاء واجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من امططفى من أمنائه فكان نعلهم نعله وأمرمم أمره


 منه لنفسه والزمهم الحجة بأل خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتو الوحيده وأباذ لهم أولياء


 تبارك وتعالى أنعم بهم طلى من اتبعهم من أولياثهم.


ربوبية وحيدة جامعة للكون أجمع من سماواته وأرضه وما بينهما، ،

 بساحة الألومية كأنه اقتسم ربوبية ما هو إلهه وخالقه، بينه وبين خلقه!


 واحد أو من سنخ واحد أن ترجع السماء إلى ما كانت دخاناً وهو المستصحب





 نفسها أقل من الكبرى، فليست مي الأخرى! وقد يعني بطش الدخان المان المبين

(1) سورة نصلت، الآية: 11 1 (1)
(Y) (Y) سورة إيراميه، الآية:
(r)

(0) سورة الدخاذ، الآية: 10.

الأدنى ضمنها، قياساً إلى الأكبر




يروى عن نبي الساعة|"(r)






دخان من دخان وانشقاق من انشققاق، اللهم إلّا أنهما من أشراطها
(1) سورة السجدة، الآية: ال ال

 والدخان قال حذيفة: يا رسول الشا

 ودبره، واخرج ابن جرير والطبراني بسند جيد عن أبي مالك الأشعري قال قال الـال رسول الش إ










بغشـامم ذلك الدخان أدنى من غشية الساعة، فيشملهم عذابآ وَهَّنَا
 الدين، فما بال التقاة يغشامم معهم هنا دون يوم الدين؟.
 يأخذ المؤمن منه كالزكمة وأما الكافر بمنزلة السكران يخرج منـ من منـرئريه




 وحتى إذا لم يختلف عذاب الدخان هنا والزلزال هنالك، فهو للكـافر
 الأكبر، وكما في الزلازل والبركانات التي لا تميّز بين مؤمن وكا وكافرا
 الناس حينذاك فإنه من أشراط الساعة القريبة إلى الرجعة وقيام المهدي من

آل محمد
وجوراً.
وقد يعني دخان السماء الغاشي ما يحصل في الحرب العالمية الثالثة، التي يذهب فيها ثلثنا الناس أو ثلاثة أرباعهـم، أو سبعة أو تسعة أعشارهم



 فنسل يأجوج ومأجوج من كل حَدَب مرتفع، تهجّماً على من تحت كل
 كيف تشعّل ناراً ودخاناً في كل حَدَب؟؟ ومهما يكن من شيء فدخان السماء الغاشي كلّ إنسان قبل الساعة هو
 اليأجوجي، أماذا من عوامل الدخان بشرياً أم إلهياً، اللّهم لا علم لنا إلّا ما علمتنا!

وترى ما هو - إذاً - لسان حال الناس وقالهـمه، أفهم تائبون وإلى ربهم آئبون ومن بعد الغفلة يتذكرون؟.



فمن النـاس - حينئذٍ - النسنـاس الـخناس، المتولون عن الرسول
(1) سورة الأنبياء، الآيتان: 97، 9V.

$$
\text { (Y (Y (Y الكهف، الآيتاذ: 91، } 99 .
$$




 أن يقولوا (معلٌّم عاقل"!

ورغم أننا عالمون بكيدهم في استكشاف العذاب وكيدهم في دعوى


 فذوق العذاب هو لمسه، وكشف العذاب يعم قبل اللمس وبعده، أم لذوقه، دركات عدة بعضها تلو بعض!

وأما الناس المؤمنون أم غير المكذبين من دونهم فقد لا يستكشـفون العذاب، لأنهم ليس لهم عذابآ، أو يرونه تخفيفاً لهم عن آثام لهم فيقبلون، وإلى ربهـم يُقبلون! .

تم لا يكفي فريق النسناس ذوق العذاب الأدنى وعوده - بل : ويَيُمَ

وترى ناكرو الرب إلحاداً وإشراكاً كيف يستكشفون العنذاب أعمق الكفر وأحمقه؟.. .إنها نداء من عمق الفطرة عندما تتقطع الأسباب، فيظهر عنها ما تخخفى تحت ستارات الذنوب والشهوات، وكما الله ينبّ

مورة السجدة، الآية، الآية: A. A.
 لَنْوْنَّ (1)
 والإيمان عند رؤية البأس لا ينفع؟ إنه ليس من منافع الإيمان الكاذب حيث
 فكشف العذاب هنا من أهله هو من منافع الإيمان، وكشفه قليلاً هو من

 الرسول المبين وقالوا معلم مجنون؟ إنه استحالة بالاختيار، حيث زاغوا عن


(7)

 ويناسبانه معنوياّ، أو أن كشُف العذاب يقتضي نفيه عن أهله زمنآ (قليلاً"


$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآيتان: YY، Y }  \tag{1}\\
& \text { مليهم فتتنة شر ان يبتلوا بعذاب أكبر ويظهر كذبهم لـمن لم يظهر له أنهم كاذبون، وفتنة خير }  \tag{Y}\\
& \text { لغيرهم انتباما . } \\
& \text { سورة النمل، الآية: ع1. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الصف، الآية: ه } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: V. }  \tag{0}\\
& \text { سورة النساه، الآية: } 100 \tag{7}
\end{align*}
$$

الأخرى مشكوكة، أم إنها تقليل للفتنة والحجاج عليهم ولمن سواهمم، فلتكن قلة زمنية لا غيرها! .
 المشركون لم ينسبوا إلى الله فرية الجنون أم تعليم الجنون، فإنما هو تعليم


 بما كانوا يعملون، حيث البطشة الدنيا هي ما دون الكبرى مهما كانت



 فَانَتِلْْنِ إنَّكَ مُتَّعَعُونَ مِن جَنَّتِ وَيْرونِ




 فتنة سالفة قبل فتنتهم، من جنات وعيون ونيّ وزروع ومقام كريم، ونعمة
 الإنسان في قوة ونعمة ونراء نم يأته رسولٌ من الها يهلّده بطغواه فيها ويحدُ له تلواه
وهذه من النصوص على الرسالة العالمية لموسى الرسول
 توماً دون سواهم، مهما ركزت على توم دون آخرين كما في بني إسرائل،

 بشخصه أنه كريم إلاَّا موسى ومحمد
 وعلّ هذا الاختصاص فيهما لموضع اللثامة المنقطعة النظير في قوم موسى وهذا البشير النذير . وما مي دعامة الرسالة الموسوية إلى فرعون وملئه، في اختصـار دون احتصار؟ إنها :


إنها تختصر في سلبية الفرعنة والاستكبار على عباد اله وعلى اله، وما



 عن المستعبدين، ومن نم يرجعهم إلى عباد رب العالمين، فما فما لم بخرج

الإنسان من عبودية من سوى اله، ليس ليصبح عبدآ لهُ .

 الطاغوت الذي يطنى على عباد اله ويطنى على الش! :

(£) سورة النازمات، الآية: عץ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحاقة، الآية: •ع ع } \\
& \text { (Y) سورة الواقعة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

 الله، فأدوا إليّ عباد الله لأحقق فيهم ما ائتمنت من اللها وحما وحتى إذا كانوا هؤلاء عباداً لكم مملوكين، فاله يملكهم ولياكيم، وقد أرسلني لاستدعائهم منكم تخليصاً لاستعدائكم عليهم.
 سلطان لكم على الهُ وعباده، وآلّا إله إلّا الهَ وأني رسول اله، سلطان يبين صدق ما أقول.

فالعلوّ الظالم أياً كان، على عباد الهُ وعلى الله، إنه رذيل قبيح، تطارده

 من هذا العلوّ كواقع خطير، ولكنما الله لا يعلى عليه إلّا في توهمات وات واهية، تُركِّز الرسالة الإلهية على سلبها ثانية، ولكي لا بعلو على عباد الها بتركهم العلو على الشه، وتعبدّهم له!
 المتخلف طول تاريخهمّ، وإنما مي تعريضة بآل فرعون أن اتخذوهم عباداً لهم، فالواجب الرسالي تخليصهم عن أسر العبودية لغير اله، حفاظاً على ساحة الربوبية وتحريراً لمستضعفي عباد الشا

 يستعيذ باله أن يرجموه، وقد كان عذاب الرجم عندهم أشد العذاب، ولا وهذا الرسول الككريم لا يترك أو يؤخر دعوته خوف الرجمه، ولا يعوذ بــم من عذاب الرجم، وإنما :

(اعذتل الماضي لا (أعوذها الحال أو المستقبل، تدليلاً على أن زاده في
 وكما أعاذ! . . وآخر المطاف في دعوته:
: (



ربي

أجرموا قطعاً لثمرات الإنسانية الحرة قبل إيناعها، وفصلوا عنها كافة معداتها، والرسالة حياة جماهيرية وسلالة من ثمرات الإنسانية هم مجرموها وقاطعوها، يا ربب أنت بعثتني للإنمار الإيناع لاستعدادات
 البعئة الكريمة فأنت وشأنك يا رب! فلا مخلص لي في أمرك إلّا بأمرك يا
رب!

هنالك تأتي الإجابة فور الدعاء كأنها آتية مع الدعاء، ولمّا يصل أمرك
إلى ما وصل :
: 金)
(أأسر بهـم" فرارآ عن تجلد حصـرهـم وأسرهم إياكـمّ، ولأن سراةً كل

ظلام الليل وارتفاعه:
 حال، فليكن الفرار ليلاً لكي يبطئوا عن اتبّاعكم فلا يلحقوكم، وإلذا اقتربا


وجدوه رهواً!.
والرّهو هو السكون، وهو الفرجة الواسعة، وكيف يترك البحر ساكناً



 ورهو سائر البحر الماء مدَّ البصر من الطريق اليبس دفعاً عن الرهب،

هنا يؤمر موسى أن يترك البحر في رَهوه أم رهويه كيلا يهابه آل فرعون،

 موسى أراد بعد الـخروج عن البـحر أن يرجعه إلى مـا كان صـدّاً عن آل
 فإغراقه، وهكذا ينفذ قدر الله من خلال الأسباب جلية وخفية، لتكوهون كلمة الله هي العليا وكلمة الذنين كفروا السفلى!

هنا يطوى شريط حياة الطغاة الشريرة في إيحاءات قصيرة، تعقيبان عليه يشي بهوان فرعون الذي كان يشمخ بـخرطومه فيطأطئ له المستخفون طاء عمياء وعبادة طخياء، تاركاً كل ترواته ونعماته .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآية: צ7. } \tag{1}
\end{align*}
$$


: نَكِهِينَ
تركوا كل كريم وكريم، إذ تركوا الرسول الكريم، ونعمة لا نعمة، حيث الِ




بعدها مُرَّة، ولا نجد النعمة في سائر القرآن إلّا هنا



تلك النعمة الجنات والعيون وزروع ومقام كريم، هـم كانوا فيها غريقين فاكهين : يتعاطون فيها الفكاهة ومـختلف ألوان الشهوة بكل تفاهة ورذا ورالة
وحيونة






ترى وهل أورث بنو إسرائيل كل ما كان لفرعون وملئه وحتى غوَنْعَمَجَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إيراميم، الآيتان: YA، YY (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأهراف، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

كَنْاُ فِيَْا نَكِهِينَج؟ علّه لا! حيث النّعمة مضلّلة ومن مقامهـم استعلاء على الله واستعبادٌ لعباد الله!

أو علّه نعمه، حيث النّّعمة هي النّعمة التي تبدّل بكفرانها والكِفر بها

 عين الميراث، وإنما عزل قوم ونقل آخرين إلى ما كانوا يملكونان، على تحول وتبدل أماذا؟
 ترى وهل تبكي السماء والأرض على المؤمن لكيلا تبكي على الكافر وما بكاؤهما؟ أجل وكما يورى عن الرسول

 ولمّا ينزل إلى الأرض من بركاته، فكأنهما إذاً تبكيان، وبنفس الحـجة هـما (1) اللد المتنور 4 ه •r - أخرج الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن أبي



 من مملهم كلام طيب ولا عمل حالُح فتنقدمم فتبكي مليهم.
 اله



 تلا مذه الآلية.

على الكافر يضحكان، حيث تنقطع أعماله التي كانت تسوّد كتاب الأرض
والسماء، وتزعج كُتَّابها الذين يستنسخونها الذا

 كائن من أهل الله للمؤمن وبائن عن الكافر !




 كان اله عليهم ساخطاً، ولهم ماقتاً، وحياتهم عذاب على أهل الهـ السماوات

والأرض .

أغرقهم الشّ دون إنظار وما كانوا متتصرين .
 وملائكة الله و سائر المؤمنين، هم كلهم يفرحون ويرن الاكيناحون المون لموت الكافر ويبكون لموت المؤمن
فهناك بكاةٌ للسماء والأرض على المؤمن، كلما ازداد إيمانه ازداد حيث تحمرُ كما احمرَّت ليحيى بن زكريا وللحسين الا (1) اللـر المنتور ب: •r وأخرج ابن أبي حاتم من عيد المكتب عن إيراميم (رضي الش هنه) فال:





السماوات والأرض، ولكِتاب الأعمال وكُتّابه، وللحياة الصالحة حيث البكاء تحزّن بانتقاص في الحياة، وانتقاض في سنن الحياة، وبكاءُ كل شيء

وهناكُ ضحكُ لها كلها لموت الكافر، كلما ازداد كُفراً ازدادت ضسحكاً وضحك كل شيء بحسبه، وترى هلّا يبكي على الكافر حتى الكفار، الذين
 استأصلوا بالغرق، ومن ورائهم مستضعفون من بني إسرائيل وسواهم وهم يضسكون.

تم وسائر الكفار الذين يموتون عن أمثالهم، نقليل بواكيهم والضاحكون
=




 الحسين بن علي


 عن الحجة





 تبكيك السماء والأرض.

عليهم كثير، وبكاء السماوات والأرض يعني الكون كله بمن فيه وما فيه، والشذاذ الباكون على الكافرين، ليسوا السماوات والأرض، بل وليسوا منها بحق حيث لا يعتبرون شيئاً!

تم (فما بكتل إضافة إلى ما عنته، قد تعني السخرية بهم حيث كانوا يستعظمون أنفسهمّ، ويعتقدونهـم إن ماتوا بكت عليهـم الدنـيا رغم ما ضحكت، كما نراها تضحك وحتى أهلوها الوارنون لها على فجارها، حيث يستغلونها بما يستقلون بها!
إذاً فذلك تعبير يلقي ظلال الهوان على هؤلاء الطغاة المتطاولين حيث ذمبوا ذهاب النمال، وهم كانوا يطؤون الناس وطأ النعال، أرواح خبيثة منبوذة في الكون، لمّا تنقطع عنه وتستروح فهو يستريح، فإنهم عذاب للكائنين مهين، نم في الصفحة المقابلة لهم بنو إسرائيل الوارنون:
 :

قد يأتي العذاب رحمة رغم كونه زحمة كما لللين يستشهلون في في سبيل
 عذاب اله، وإنما عذاب الشيطان ولم يأت في القرآن بصيغة العذاب اللهم



 وقد يأتي مهيناً بما قدمت أيدينا وآن اله ليس بظلام للعبيد، وقد كان
سورة السجدة، الآية: الآية: • • . . .

فرعون من العذاب المهين، حيث أهان كرم الإنسانية باستعبادها، استخفافاً



 وعلى الله ادعاء: للربوبية العليا، مسرفاً في علوّيه، وليس الهُ ليصبر على
 وامتهاناً لمن تخاذلوا أمامهم على علاتهم :
إن العلو الاستعلاء بغير حق وفي إسراف مو من أمون العذاب المهين



 فهنالك نجاة لبني إسرائيل من هذا العذاب المهين، ومن نم اختيار لهم على علم على العالمين :
: (䄽)
اختيار إلهي انتخاباً لخير الموجودين في ذلك الزمن، و(اعلى علم"،

سورة النازعات، الآيتاذ: צ Y، Y.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرن، الآية: عه }  \tag{1}\\
& \text { سورة القصص، الآية: ع. } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: AK. }  \tag{0}\\
& \text { سورة القصص، الآية: ع. } \tag{1}
\end{align*}
$$

بحالهم ومسيرهم ومصيرهمّ، وبخيرهم وشرهم، والله يعلم أنهم سوف


فيما يقصه القرآن - كأمثالهم فيما أفسدوا.

 فيهم أنبياء صلحاء مهما حصل بينهم من انحراف وانجراف وتلكّكؤ والتواء:


.
لقد كان ذلك اختياراً مؤقتاً باختبار وحتى في الآيات التي أوتوها بلاء
مبيناً:
 وهي الآيات التي خصتهم دون آل فرعون، إذ كانت في غرقهم كفلق

 والإفساد سلبت عنهم النبوة إلى نبي اسماعيلي، وبعث عليهم من يشردمـم



- ${ }^{(r)}$
 بطيّاتها بلاءٌ مبين يبين مدى إيمانهم أو كفرهم وكفرانهم.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة القصص، الآيتان: 0، } 4 . \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: } 1 \text { IIV. } \tag{r}
\end{align*}
$$







 يَقِل فِي آنظُّونِ الَبَحِيِ (








. . عرض لقيلة شائنة عن شأن الموت والدياة لغير الموحلين من مشركين وملحدين، القيلة التي سوف يستنكرونها يوم الدين إذ يعترفون بكرور




 ألْأُلَّهُ فلا ثانية لها : أن نموت عن حيا


 بعد الأولى وُومَا نَهْنُ بِمُنَّرِينَهِ كما هنا . فنكران الموتة الثانية نكران للحياة البرزخية بعد الموت، حيث الموتة
 بعد الموتة الثانية .

 الموت، والحياة البرزخية ضرورة كما الحياة الأخرى.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فافر، الآية: } 11 \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) راجع تفسير الآية من سورة المؤمن ستجد بحثه المفصل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأنعام، الآية: MQ. }
\end{aligned}
$$

فهنالك إماتتان وإحياءان، إحياء أول للحياة الدنيا نم إماتة عنها فحياة


الدين، وهم أولاء ينكرونها يوم الدنيا! ، . هم هكذا يدعون دون برهنة على دعواهمّ، ولا يصدقون أية برهنة إلّا أن يؤتى بآبائهم :
: (4) أفإتياناً بهـم أحياء لكي تثبت نشرة بعد موتة؟ فلماذا آباؤهم وهم لا يعرفونهم عياناً! وهم بمشهد متواتر من حياة بعد موت نباتية وحيوانية، تم النشرة ليست إلّا في الأخرى جماهيرية، وفي الرجعة جمـهرات خات وليس صدق القول في النشرة يحصر في نشر الآباء، ثم ولا يثبت نشرهم إلى الحياة الدنيا نشرهم إلى الأخرى إلا إمكانية بالممائلة، وهي حير حاصلة عملياً

وواقعياً!
أو إتياناً بهم ليسألوهم هل هناك نشرة بعد الموتة، وهم كأمثالهـم في نكرانها! وحتى إذا صدقوها كيف هـم يصدّقون وحملة الوحي يكذَّبون، وإذا تكذّبون حملة الوحي بآياتهم المعجزات واتنتم تعرفونهم فأنتم أولى تكنيباً لآبائكم وأنتم لا تعرفونهمّ، ولو عرفتموهـم فلا حجة في أقوالهـم إلّا أنهم آباؤكم، تقليداً أعمى، وتقديماً لقولة الموتى!

وهذه خرافة تتكرر وشريطة تعاد على ألسن الناكرين ليوم الدين : من الذي مات ثم رجع حتى يخبرنا عن الحياة الأخرى؟ يسألونه كأن لا جوراب
 أدلتها العقلية والواقعية الأخرى في إمكانية الحياة الحساب وان وضر الحرورتها أن يثبتها قولات الموتى، أو تنفيها هي أم أموراً أخرى.

فإن هي إلا طنطنات وشنشنات يهرفها الخارفون وينكروها العارفون، فإن لكل مدلولِ دليلاً يخصه دون ما يتعنّه الناكرون .

إنهم يغفلون أو يتغافلون عن حكمة النشرة الحساب، أنها للوصول
 والوصول بالطالحين اللى النهاية الحقيرة الذليلة التي قدّموا لها من الـي حياتهـم

الرذيلة، وخطواتهم المرتكسة في الحمأة القذرة.
إذاً فدور البعث والنشور ليس إلّا بعد انقضاء الحياة الأرضية كلها، دون
 يصدقوا بالدياة الآخرة ولن يصدقوها مهها غرقوا في واقع الأدلة . هنا وقبل توجيهطم إلى أدلة قاطعة على ضرورة الحياة الحساب، يلمس قلوبهم المقلوبة بلمسة ضـريعة سريعة عن مصـارع مسارع لِمَن قبلهم كقوم
: ( ) تَّعّع هذا هو أسعد الحميري من الملوك الحميريين باليمن، لا نجد له له ذماً
 تسبوا تبعأ فإنه كان قد أسلمه|(1) (وهو أوّل من كسا الكعبة|"() (1) اللر المتور 7 : الr - أخرج أحمد والطبراني وابن ابي حاتم وابن مردويد عن سهل بن سعد

 دين إبراميم


 لـخلمته وخرجت معه.

(1) وَهِبدِ

قوم تبع كانوا خيراً منهم قائداً فتخلفوا عنه، وأكثر منهم نعمة فبدلوها


: توجيه بعد تهديد إلى برهـان لضرورة الحياة الأخرى، أن لولاهـا لكان خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ولعبة، ولكنما الإله الحق لا لا يأتي إلّا بالحق، وحق الخلق لزامه حق الحياة الحساب.
إن خلقها لعباً لهوٌ في الخلق، وخـلال بعيد عن غاية الخلق : وْورًا



- مِ مَّا نَصِفُونَ (r)

إذاً فالخلق دون الحياة الحساب لعب وهو لهو بالخلق مستحيل على الهس في بعدين لو أراده - ولن -! لاتخذه من لدنه دون خلقه، حيث اللهو بهم ظلم في ظلم وما الله بظلام للعيد! ! أترى لماذا اللعب اللهو في خلقهما لولا الحياة الحساب؟ لأن الخلق فيهـما، بينهم ظلامات وتعديـات، وتـخلّفات عن شرعة الـحقا ولـات وبينهـم
 والخالقية الحقة العادلة تقتضي الجزاء الوفاق لكل كما يعمل، فإنه قدير عليم وعدل حكيم، فإذ لا نرى الجزاء الحساب هنا فلتكن حياة أخرى بعدهـا
(Y) سورة الانبياء، الآيات: 14-1^.

لتجزى فيها كل نفس بما تسعى، ولولاها لكان الخلق لعبة ولهواآ وعبياً:

ولأن الخالق هـادف غير لاه أو لاعب أو عابث، وأن القصد والتصميم


:
أكثرية ساحقة من ناس هم في الحق نسناس لا يعلمون أن لهذا المطاف



ذلك تصبح هباء: خواء، دون أية نهاية مقصودة؟
إن الخلق الحق، البعيد عن أي باطل، كيف يحمل باطل اللعب واللهو العبث، في اتساعة دونما حاجة في هذه القصيرة، الِي وفي عدم الحياة الحساب في النهاية.


. يُلَمُونَ
(الا يعلمونها الحق الذي خلقتا به، لا جهلاً ذاتيآ قاصراً فهم معذورون، فإنما تجاهلاً وتغافلاً مقصراً فهم مسؤولون!
لا يخفى على ذي حجى أن الفعل من العالم الحكيم هادف قاصد؟ فهل
الله يخلق ثم يهرج ويمرج بين خلقه دونما شرعة تضبطهم هنا الِّ وحياة أخرى للحساب يجازيهم فيها هناك؟
(1) سورة المؤمنون، الآية: 110.


إنه يوم الفصل بين المحشورين بانفصال العقائد والأعمال، رغم أنه يوم الوصل بين المحشورين فإنه ميقاتهم أجمعين من الأوّلين والآخرين والذيرّين والشّريرين

فالولاية الواصلة يوم الدنيا في غير الله هي الفاصلة يوم الدين حيث لا
 شفاعة بإذن الهل لمن يشاء ويرضى

 إلّا لله، والنصرة دون استفلال فهي حاصلة بشفاعة صالحة .
 فالأول هو الأول والثـاني هو الثاني، ولمـاذا لا إغناء هنـاك ولا نصرة؟





(0)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: AV }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 177  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: عA ع . }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YoV }  \tag{६}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ب. } \tag{0}
\end{align*}
$$



 المساعدة هي موضع الشفاعة على شروطها، دون الغنى المستقلة لـمن ليست له أية أهلية للرحمة الإلهية، فالشفيع لا يغني ولا يكفي وإلا وإنما ينصر، فإنه





 بإذنه دون أن يغنيه، فالعزة تُحصر فيه حسرأ عن سواه، والرحمة قد تكون بإذنه وهي الشفاعة لسواه.

أجل وفي يوم الفصل يتجرد وينفصل الناس من كل سناد لهم في
سورة الزمر، الآية: ฯ٪.


 أتول: يعني الغنى باله ومي الثشفاعة النصرة دونما استقلال


 ملياً وشيعته أتول: فعلي واضرابه من المعصومين مم المولى الثانع والثيعة مم الكولى

الأرض، من كل قرابة وولاية وآصرة، عائدين إلى ربهم فرادى كما خلقوا





(إنَّهَ


 إن الأثماء الظالمين الضالين المكذبين، نزلهم الطعام زوتوم يوم الدين، زقوم يأكل زقوماً وذلك عذاب مهين! .
 الملعونة في القرآن يوم الدنيا، ملعونة بملعونة وزقوم في زقوم، وما أدراك ماك ما

إن جرس اللفظ يلمح بجرس المعنى، فكما اللفظ كأنه خنقة اللحُلوق


نور الثقلين \&: • •جّ ح اع في تفسير القمي في الآية قال : من والى غير أولياء الش لا يغني




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصافات، الآيات: Y } 70 \text { - } 70  \tag{Y}\\
& \text { سورة الواقعة، الآيات: } \tag{r}
\end{align*}
$$

فإنها تطلع كخلفيّة لرؤوس الشياطين، فهي إذاً طعام لرؤوس الشياطين، رؤوس للشياطين ورؤوس الشياطين : حملة رايات الشيطنات من الـجنة والناس أجمعين

فهناك مثلـث من الزقوم: اسـماً في جرس اللفظ، وسـمة في شـاكلة الواقع، وومصة في فاعلية تنطبق حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة على مئلث الشيطنات أسماء وسمات ووصمات

والزقم هو الكريه في المنظر والمطعم والريح، فالزقوم هو المبالغ في ذلك، فلا طعام في النار أكره من الزقوم، كما ليس في النار أكره من ذلك الأثيم!

وأنه (اكالمهل" المذاب من النحاس والرصـاص أو دردي الزيت وْيَغْلى




 أمر صارم من الجبار الحكيم، إلى زبانية الججيم، باعبّ باعتقال جبار لئيم



نور الثقلين ع : • •جا ع ع في تفسير القمي في الآية قال : من والمى غير أولياءاله لا يغني بعضهم
 er

 سررة محمد، الآية: 10.

 الجحجيم طبقات متداخلة كروية أماهيه، بعضها فوق بعض، ملما الا يزيد كل تالية عذاباً حتى اللدرك الأسفل في المركز الرئيسي منه، كما الكرة الأرضية ذات الـات


أطباقها .
ولأن أصل الحرارة في الجحيم هو في أحل الجحيم، فأهل الأصل هم

اجعلوه صـلاءة الوقود، ثم ماذا بعد الأخذ القتل والجذبّ والدفع؟
 المستضعفين من عذاب الحميم، استكباراً عليهم واستخفافاً واستحماراً لهم فأصببحت رؤوسهـم خاوية عن الـهلى حاوية لكل رديّ، ومن ثمّ تأنيب

وترذيل :

فوق العذاب، حيث كنت يوم الدنيا تراك عزيزآ(r) : تتغلب على من سوالك - كريماً : كأنك المنعم على من سوالك لا سوالك،



(r) في جوامع الجامع روي أن أبا جهل تال لرسول اله (r) : ما بين جبليها امز ولا أكرم مني .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التوبة، الآية: } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) } \\
& \text { (0) سورة الكهف، الآية: بور. }
\end{aligned}
$$

العذابب الحساب، وإنما ذوق العذاب! وهذا من جزاء العزير دونما عزة، والكريم دونما كرامة، وإنما ذلة ولآمة بلا هوادة!
 البينات من كل" الصنوف واضـحة الدلالة على ضرورة الحياة الحساب وضيح
 تتحمل مثل ذلك النكران إلّا تكلّفاَ، والافتعال تكلّف للفعل! ! هذا مصير الأثماء ورؤوس الشياطين، فما مصير المتقين؟ : (10)
فكما الطغوى تجعل أملها في اضطراب مهين، كذلك التقوى تجعل

 أمام الأمن الأمين لهم يوم الدين، ومن قبل وهم في الدنيا لهم الأمن في




سورة الالنعام، الآية: الآية: MY.

 الش

 سورة النور، الآية: 00.



 يلبسونها متقابلين ويجلسون متقابلين، إخوة متقين متقابلين لإخوة متقين، نم وهم مع أزواجهم متقابلين
 زوجات كمـا لـهـم مـن الـمؤمنـات زوجات، ومنَّ أفضـل من الـات الحوريات




أترى أن الموتة الأولى - وهي عن الدنيا إلى البرزخ - هـم ذاقوها في اللجنة؟ فلا يذوقون فيها موتة ثانية(1) " ولا موت في الجنة الـنة فضـلاّ عن الأولى التي هي قبل البرزخ والجنة!
إنه استئناء منقطع يستأصل عن الـجنة أيّة موتة فيها فإنها دار الخلوده، وما أجمله تأكيداً لاستئصالةٍ استئناء ما مضى عما قد يظن أنه يلحق، فهو إذاً تأكيد ذو بعدين .

وترى مل الموتة واحدة قبل الجنة هي الأولى؟ فلماذا الأولى وهي
(1) ولثن سالل سائل هب ان أمل البرزخ يصعقون موتة كما الكافرون أو غشية كما المؤمنون، فما
 الساحقة لا يموتون إلاّلا مرة واحدة، وسوامم تد تتكرر موتتهم فالأولى بهذه الصعقة والثانية بإماتة خاصة بين الصعقتين.

الأولى.
نم هي مرتان كما حملتهما الآيتان، واحدة تنذر بمن يحصرها في

 يذوقون فيها إلاّ الموتة الأولى؟

عل" الثانية - وهي عن الحياة البرزخية إلى الأخرى - تخص الـا
 بالنفخة الأولى مي للكافرين موتة ثانية، وللمؤمنين دون موتة بصعقة، ولمن

 أو علّ ذوق الموت يعني ذوق ألمه، فالكافر يذوقه في الموتة الثا الثانية

رغم ذوقه في الأولى، حيث الدنيا دار بلاء وعناء.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الدخان، الآيتان: عץ، } \\
& \text { (1) } \\
& \text { (r) (r) }
\end{aligned}
$$




 يأس أمل النار مو من الموت نيا ومي باقية تخفيفا من العذاب و والما الموت المطلق : بعد
 اختصاص. . لا يذوترن . . بأمل الجنة - نتد يذوته امل النار كما بيناه.

الفرقان في تغسير الفرآن/ الجزء السسادس والعشرون


 لا يذوقون الموتة الثانية، نم من دونهم من المؤمنين بالله قد لا يموتون وإلان صعقوا، وقد يموتون دون ذوق لألمه.
 (اوأحياء لا يموتون|(1) فليذق أهل النار موتة ثانية أمّاهيه بعد الأولىى، منها الـموتة الثانية وهي عن البرزخ، ومنها موتاتهـم الـمستمرة في حياتهم
 - اللهم إلّا مع النار - فحياتهم لا تشبه الـحياة، وأنها أشر من الموت الـا حيث يذوقون دونما انفصال أخطر بواعث الموت.

إذاً فللكـافر بعد الـموتة الأولى موتات: عن الحياة البرزخية إلى


 اللخلق الأول فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم - فيقول القوآنّ: أنا اللني أسهرت ليلك









سورة الأهلى، الآية: "ا .
 تموت النار بمن فيها كما حققناه في مباحث الخلود في النار. وهلّا يكون في الجنة نومُ كما ليس فيها موت، قد يكون لأنه أخ الموت ولأنه من ذوق الموت الئ، فالموتة الأولى والثانية معهـما

موتات النوم، والجنة ليس فيها موت ولا نوم(1)


 تَنْيِلاً (r) نم اللهم لا علم لنا إلاّلا ما علمتنا .





والحل أن اللسان غير اللغة، فمهما كانت لغته عربية ومي خير اللغان وأيسرها تفهّماً، ولكنما اللسان الرسالي المحمدي

(1) اللدر المتور 1: غ ا - أخرج البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والييهي في البعث


$$
\begin{aligned}
& \text { اخ الموت وأهل الجنة لا يوتونون ولا ينامون. } \\
& \text { سورة الفرتان، الآية: Y\& } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تغسير القرآن/الجزء السادس والعشرون

(1) أولي العزم من الرسل هـم العالمون أجمـع، فلا بد لكلّ من لسان يفهمه العالمون أجمعون، فليست إذآ هي اللغة.
فقد تكون اللغة صعبة واللسان ميسّر، أو اللسان صعباً واللغة ميسرة، والقرآن ميسّر في البعدين لساناً ولغة، حتى إذا لا تعرف اللغة فلتعرف اللسان

الذي يترجم اللغة، وهكذا القرآلن.

ماذا يرتقب الرسول وماذا يرتقبون؟ إنه يرتقب خلفية رسالته ومفعوليتها،
وهم مرتقبون به دوائر السوء.

وارتقب رحمة ربك وما وعد المتقين من مقام أمين، إنهـم مرتقبون لك
خلافه من الموت الفوت وفي الحق يرتقبون شجرة الزقوم




المبطلون .
فكلٌ يرتقب نتائج أعماله شاء أم لم يشاء، يوم الدنيا ويوم الدين، وما عليك إلا البلاغ المبين

$$
\begin{aligned}
& \text { AV : (1) } \\
& \text { (Y) سورة إبراميم، الآية: ع. } \\
& \text { (r) سورة مود، الآية: به، }
\end{aligned}
$$

1ro



مكيّة وآيـاتها سبع وخلاثون


四











:

الجاثية هي سادسة الحواميم السبع، بازغة بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم!! وهو القرآن المفصل النازل على صـاحب "احمب| طوال البعثّة، بعد

المحكم النازل عليه في ليلة مباركة كما في خامسة الحواميم. نرى تنزيل الككتاب من الله الـعزيز الـحكيم هنـا الـجانية وفي غافر الحواميم، والأحقاف، وفي الشورى هو العزيز الحكيم في ذلك الكتاب ون وما
 في اللدخان فإنها بازغة بذكر الكتاب المحكي الـابم النازل في ليلة مباركة، ولا في الزخرف البازغة بالكتاب المبين

 في تفصيله وحكيم في ذلك التفصيل وهو الرحمن الرحيم في عزته وحكمته وعزيز حكيم في رحمانيته ورحيميته . فعزته وحكمته بارزتان في تنزيل الكتاب، فأصبح بآياته كلها تدل على عزة غالبة وحكمة بالغة برحمانيته ورحيميته . هنالك تبرز كل رحمة وعزة وكل حكمة ممكنة التنزيل على العالمين إلى يوم الدين، فإنه إضافة إلى الشرعة الألخيرة الإلهية نسخته تدلد

 ندرس هنا مثلثناً من آيات التككوين هي آيات اله كشريطات تتكرر وأسطوانات تدار في كتاب الها التدوين والتكوين، تجمعهما الآية 'وسَنُرِيهِمْ
 . (Y) سورة نصلت، الآية: به (1) سورة نصلت، الآية: Y.
:
السـماوات هي السبع، والأرض هي السبع، وهـما تعبيران عن الكون


 آيات بينات، فلا يواجه طرفآ من الكون إلا وهو آية تزيده إيماناً بالش! . إن آية السماوات والأرض وما فيهما من آيات لا تقتصر على شيء دون شيء ولا على حال دون حال، فإنها آيات الله على أية حال "وفي كل شيء له آية تدل على أنه صانع" ! ولكن لمن؟ لمن أبصر بها فبصّرته، دون من أبصر إليها فأعمته، والآية
 وآخرون وهـم قلة يبصرون ويتبصرون حيث هـم مؤمنون! إنها آيـات اله





 نفسها، دالة على خالقها لمن ألقى السمع وهو شهيد. وكما أن كتاب التدوين فيه آيات مـحكــيات هن أم أم الكتاب وأخر متشابهات، كذلك كتاب التكوين، فلنرجع متشابهاته إلى محكماته، اتضا التاحاًا

(1) سورة الكهف، الآية: 1-9.

السماوات والأرض آيتان، وفيهما وما بينهما آيات، آيات فيها آيات ودلالات لا تجد فيها قيد شعرة إلّا ذات دلالة على العزيز الحكيم الرحمن
الرحيم!

وترى إذا كانت آيات الأرض والسماوات خات خاصة للمؤمنين، ، فالكافرون





اله يهتدون
فأوليات درجات الإيمان تحصل بنظرة بسيطة في سائر الككون، نم

 لقوم يوقنون، والثالثة لقوم يعقلون، خطوات ثيات الثاث يتدرّجها السالك إلى الهُ
 تلك هي سفرة في سائر الكون، شاسعة فيه آيات للمؤمنين، فالبى سفرة

أخص منها وألمس، حيث الحيويّة الناطقة بآياته تزيد المؤمن إيقاناً :

 ملموسة مزيجة بلطيفة ملكوتية غير ملموسة، مما يزيد التدبر فيه يلئين الإيمان وريمان اليقين



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سروة البقرة، الآية: Y. } \\
& \text { (Y) سورة الثورى، الآية: }
\end{aligned}
$$

وبـث نـانِ استمـرارية التناسل بين زوجيها في كلِّ مـن السـماوات
 دواب في السماوات كما في الأرضين، الشاملة لكل من من يستحق خطاب
 كان.
 الإتقان هنا أوسع لمكان الحياة في كل دابة وبيّها على قدر : هنالك بث في الزمان وبث في المكانة وبث في المكان، لو لم تكن يد ضابطة وممسكة بزمام الدواب في كل بثّ لانبئت وتفاوتت وتهافتت.
 البيض والفراخ بالقياس اللى العصافير والزرازير في نسلها الكثير الغزير، فلو ولو
 وذبابة واحدة تبيض في كل دورة مئات الألوف ولكنها لا لا تعيش إلّا





عليم حكيم سبحان الخلاق العظيم!
ومن هنا نقلة في خطوة أعمق وأعرق، حيث التفتيش عن موجبات الحياة في الأرض والسماوات.

 خطوات ثلات في ساحة الآيات لقوم يؤمنون ويوقنون ويعقلون، وكمال

الإيمان هو الإتقان، وكمال الإتقان مو عقل الإيمان والإتقان، تنتجها هذه السفرات الثلاث من الخلق إلى خالق الخلق، سبحان العظيم المنان! اختلاف الليل والنهار لا تعني تفاوتاً بينهما بتضاد والـاد وابتداد، فإنه آية التضاد، وإنما تعني مجيء كل خلف الآخر كسناد وعتاد: وإنَّ فِّ فَكْتِ


فلو كانت هنالك صـدفة عمياء لكان الفعل واحداً دون اختلاف! ولو كان الخلق من شركاء متشاكسين فيما يخلقون لما تواتر الليل والنهار خلف
 يتعاملان في صالح الإنسان، بما فيهما من آيات كونية أخرى لأولي الألباب اللذين يعقلون ويتقون.
ليس اختلاف الليل والنهار إلّا نتيجة دورات دائبة للأرض حول نفسها وشمسها، عائمة سابحة في الفضاء، دون دعامة ترونها تدعمها وتمسكها على فلكها وتديرها في مدارها، إلّا قدرة العزيز الجبار، سبحان الخلاق العظيم!
تم وهذه الدورات لو كانت أسرع أو أبطأ مما هي الآن لاستـحالت اللحياة على الأرض، أمّا ذا من مـخلّفات ومقدمات اخلا لقوم يعقلون، كلما تقدم العقل تقدمت هذه الآيات في دلالات ودلالات، سبحان الخلاق العظيم!.

ولفتة ثانية في هذه الخطوة تلفت أنظار ذوي العقول، هي تكملة الحياة
الأرضية بنازل السماء:
سورة آل عمران، الآية: •19. 19 .

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يونس، البقرة، الآية: } 1 \text {. } 14 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

 ورزقها النازل منها من رازقها إلى مرزوقها في الأرض يعم كل نازلِ
 وقمر ونجوم.
فشمسها بنارها تزجي سحاباً من الأبخرة الحصيلة بإشراقها فترجع ماء
 النور من شممسها تساعدان على إنماء تُمارها ودوابها من إنسانها وسواهِ أمّا ذا من عوائد مشرقة بذلك الإشراق، حيث تتعامل نازلات السماء - ما
 فلو كانت الشـمس نـاراً دون نور، أم نوراً دون نـار، أو انحصر ماء ماء ماء

 الرياح، وتصريف الرياح السحاب المسخر بين الأرض وال السار الماء الصاء، فلولا هذا
 عـلاقة بـارزة بـدورة الأرض وظا الـا السماء، وعلاقة أخرى بتدوير وتدبير الأمطار، وتمويج اللاري البحار ورار والأنهار،





(1) يَعْعِلُونَ
(1) سورة البقرة، الآية: 17£.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس والعشرون
: هنالك إيمان بآيات الله فإيقاناً وعقلاّ عنها دلالة على الله، وإيمان باله مدلولاً عليه بتلكم الآيات، فهل هنالك دليل أهدى من آيات الله، أو مدلول
 وترى آيات الله حديث فإنها حادئة بما خلق الله، فهل الله نفسه كذلك
 مدلولاً عليه سرمدي في ذاته هو الله، فإذ كان الله ولم يكن معله



 القرآن، وبعد حديث آيات الله في كتاب التكوين، تؤمنون. فمن الحديث مبصر ومسموع يُعقل، ومنه غير مسموع يعقل، ولا ثالث للحديث، فهل بعد كتاب الله حديث فوقه أو مثله، وهل ومل بعد آليات اله في في سائر الكون حديث فوقه أو مئله؟

لسان التدوين يحدئكم بأفصح بيان وأبلغه، ولسان التكوين يحدئكم



 وأضل سبيلاً! أم تفهمون حديئاً به تعرفون فتؤمنون . (1) سورة الملك، الآية: ب. (Y) سورة الملك، الآيتان: ب، ع،

فهل في الكون حديث أبلغ من كتابي التدوين والتكوين، والككون كله
 الله القرآن، وبحديث آيات الله الكون، محدّنان بليغان ما أبلغهـما عن اله

فإما كفر مطلق بكل حديث، أو إيمان مطلق بالله حيث يحدثكم عنه كل حديث، فنفسك حديث، وعالمك حديث، وكتاب الله حديث، يحدثّك بلسان الفطرة والعقل، بلسان الحال والقال، بلسان التدوين والتكوين،



أنت وكل كائن يحمل عقلاً أو أية مرتبة من الإدراك، تعيش كوناً كلّه آية، وكله لسان، وكله حديث، يحدثكم عن حكمة واحدة بارعة وتصميم فكيف به


 (r) يَرْكَونَ

 النَّهِّ . . .


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: 110. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المرسلات، الآيات: } 7 \text { ٪-0.0. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: بالـا } \tag{r}
\end{align*}
$$



الإفك هـو كل مصروف عن وجه الـحق ووجهته، قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أما ذا من صرف عن الحقى، فالأفّاك مو المبالغ في الإفك ولك، والأثيم هو الذي يعيش الإثم كأنه لزامه في حياته، والأفالك الأئيم هو الذي الذي يسمع
 يصر مستكبراً، في استكبار صارم عارم، دون أن يهتدي بها إلى الله، كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم.

ويل لفطرته المـحجوبة، وعقله الغارب، وقلبه المقلوب، وكل كيانه



-") (1) وإنها صورة بغيضة متكررة في كل جاهلية، لو أن لها بشارة فهي عذاب


اَنَيَّهِ ولا يتسمّعها فلا يتفهّمها، حتى :

إذا علم وتفهم في كرور الآيات ومرورها على مسامعه - علم شيئاً، لم

 مهين بمهين، وأين مهين من مهين؟ إ! (1) سورة الشعراء، الآيات: MYY-YY.

وترى العذاب المهين لهم - فقط - يوم الدين؟ كلّا فإنه مُهان أينما كان وأيان، في حساب الله وحساب عباد الله، مهما تظامر الشيا لشاطين فيا فيا احترامه مصلحياً لهم وخوفاً منه، حيث الهازىء المهان الها
 خوفآ ومصلحياً، يُخترم واقعياً في الأولى، نم :




 عَكَابٌ عَظِيُّهُ فوق أنه مهين



 العقاب الاضطراب الأليم، دركات يدركونها بميزانية تكذيب الآيات.



خطوة رابعة رائعة للسالكين إلى الله لقوم يؤمنون ويوقنون ويعقلون أنهم يتفكرون، فيما سخر لهم البحر جرياً لفلكه بأمره ابتغاء فضـله ولعلكـم تشكرون، بل

وترى ذلك تسخير البحر وما في البر، فكيف سخر لنـي لنـا مـا في اللسماوات، وليس لنا خبر حتى الآن عن كثير مما في السماوات، بل ولمّا نخلّص خبر الأرض فأين ذلك التسخير وأنّى؟!

ذلك التسخير لكـم لـه بُعدان، أهليّ هو لها حيث سهّل في الكـون مسالك الإنسان وأقرانه لابتغاء فضله من بحر وبر وجوّ في الشعاع المستطاع لأي" كائن، فقد نظم الكون بأجمعه بحيث ينتفع به كل كائن، علم ما مُ سُخر
 والنجوم مسخرات بأمره، أمّا ذا من كائن في الأرض أو في السمـا

 فليس هناك تسخير من الإنسان أو أيأ كان، وإنما تسخير لأجل الإنسان وفوقه معه - كما سخر مع داود الجبال والطير .
ومن نم تسخير لنا في بُعدِ ثان أن هيأ لنا أُسباباً عقلياّ وعلمياً ا'مّا ذا
للكشف عن رموز من الكون نستطيع على ضوئها الحصول على خبايا وخفايا في الأرض والسماء تجمعها كافة المحاولات الع العلمية في مختلف الحقول

في تقدم متواتر .
فالكشوف الذرية والأشعة ما فوق البنفسجية وأضرابهما من كشُوف علمية وحتى نزولنا إلى القمر أمّا ذا من أجواء عالية وكرات الثات، كل ذلك مـما
 لصالحنا من الكون كله نتنفع بها دون وسيط أم بوسيط بسيط كالفلك التي
 غور في خِضِمٌ الاكتشافات الملتوية الصعبة والشائكة .
سورة الانيبياء، الآية: va.
 استقلال في أي استغلال للإنسان إلآلا على ضوء القوانين المقررة الكونية من






فلا يعني التسخير لنا أو معنا أن نستقل فيما سُخّر لنا، أو المناحرة مع مع المسخِر ضد صالح الكون، وإنما السلوك في السبل الكونية جلية وخفية، المقررة كنا.
فميلاً مكائن التفريخ وأمثالها مما نستبدلها من مخترعاتنا بما بما خلق الها،



 وطاقات كامنة منتظمة، إنها آيات دالات على ملبر حكيم سبحان الخلاق العظيم. فهنالك إيمان وايقان وتعقل وتفكير مع ركب الكون كآيات إلهية ربانية، توصلنا إلى خالق الكون.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إيراميم، الآيات: Y-Y-عץ. }
\end{aligned}
$$









(4)

بَكْسِبُن
أيام اله وما مي أيام اله؟ أليست كل الأيام ثله حتى تقتسم الأيام بما له
وما لغير الش؟ وكل مكان وزمان لشا



 الله حيث الحاكم فيه بقية الش عليه سلام الش، والآخران مما له إذ تقطعت

ليس يخص أيام الها بالأخرى فإنه يوم لا أيام، ولا مو مـع البرز الـا الوسطى فإنهما يومان لا أيام، وأقل الجمع نلاث، فالقدر الثابت من ألأيام اله ثلاث، وقد تكون هي الأصيلة وأيام أخرى على هامشها!



في الدنيا له أيام مركزها الرئيسي يوم الرجعة والقائم، نم وعلى ضوئه




بفناء الجحيم
والذين لا يرجون أيام الله مـم الناكرون والمترددون في هذه الأيام،
 نم كبرى هي أيام اله التي لا يرجوها إلّا أهل الهـ.
 الاستئصال، والثانية لمن لا يرجو الأولى.

$$
\begin{equation*}
\text { (1) سورة فافر، الآلية: } 17 . \tag{Y}
\end{equation*}
$$

(Y)
 سمعت أبا جعفر :


وترى كيف يؤمر الذين آمنوا أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الهه وهم خطر وشرر على الكتلة المؤمنة؟ نم وكيف يغفرون وليس الغفر إلا بيد اله،


الغفر وهو الستر والإغماض، قد يعني غفراً إلهياً لا يتكفله غير اله ولا سيما فيما الله واعد فيه العذاب كما منا، أم غفراً بشرياً فيما يحق له الانتقام ولا يسطع أم لا تناسبه الظروف كما في العهد المكي، فليغفر حتى يأتي الش
 العذاب حيث الإنذار وسواه عليه سواء، فليغفر الإنذار إعراضـاً عن الدعوة
 كافة العهود الرسالية للذين آمنوا.

إذاً فآية الغفر ليست منسوخة بآيات القتال المكية حيث الغفر الأخير مستمر في ممرات الدعوة، والثاني مستمر في ظروفه طوال الدعوة، مهـما كان العهد المكي من أبرز مصطاديقه، فللمسلمين عهود تختلف، ولكل ظرف عهله من قيام وقعود وحرب وصلح، ومن الغفر للذين لا يرجون أيام الش ترك الدعوة حين لا تؤثر إلاّلا مزيد الطغيان فحربب وإبادة، كما منه تركهما إذ لا يسطع المحاربة، وكلّ يتطلب ظرفه المناسب له، والظرفان مشتركان في


فالغغفر - إذاً - قد يكون رحمة من الله أو من أمل الله كسائر موارد التسامح عن المذنبين، وقد يكون نقمة كما في ترك الدعوة مقاطعة لإقامة


تزيد المقطوع عنه طغياناً وكفراً فعذاباً فوق العذاب، ا'م في ترك الانتقام إذ
 كما ومن الغفر واجب ومنه راجح ومنه محرم، ولا يؤمر الذين آمنوا إلا

 تزيد حجة محرم، فمئلث الغفر هذه محرم لا تعنيه آية الغفر هذه كما لا تعني الغفر المستحيل وهو السماح عن الذنوب الخاص بالها .
 فكل من العمل الصالح والطالح يرجع بلزام آثاره إلى عامله، مهما أثر في الآخرين، فمن سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم اللقيامة ولا ينقص أولثك من أجورهـم، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً، جزاءً من رئ ربك عطاء حساباً وعقاباً وفاقاً .

 ذلك بيت إسرائيل، أوتي مئلثاً من الرحمة: الكتاب والحكم والنبوة، (1) نور الثقلين ب: \}




 مدامم.


- عَكى أْلَكَلِحِينَ

فقد جممعت لهذا البيت المفضضل على العالـمين مجامع الرسالة، من


مستقل وحكم رسالي مستقل ونبوة ورفعة في الحكم الكتاب.
ومنهم من أوتي كتاباً برسالة دون حكم ولا نبوة، اللهم إلاّلا حكماً مَلكياً كداود وسليمان، أم حكماً على هامش ولي العزم كسائر الحكـم في سـائر المرسلين، وأما النبوة المطلقة وهي رفعة في الحكم الرسالة فهي لولي العزم

(1) بَعْعِّع

ومنهم من أوتي حكماً دون كتاب ولا نبوة كطالوت ملك إسرائيل، حكماً على ضوء الرسالة وليس حاكمه من الرسل، فما أوتي كتاباً فضـلاّ عن نبوة.
تم الذين لم يؤتوا كتاباّ ولا حكماً ولا نبوة في أنفسهمّ، عاشوا مثلثـ هذه الرحمة، حيث كانت لهم وإليهم كرأس الزأوية الرسالية، نم وهم ونم رزقوا من الطيبات وفضلو| على العالمين

中㿥

 آيات بينات تكوينية وتدوينية، حاسمات فاضـاتلات لا غموض فيها ولا عور ولا انحراف، بينات ربانية كالنشمس في رابعة النهار لا تدعو إلى اختلاف، وإنما إلى العلم الواضح (1) سورة البقرة، الآية: Yor




 لا يتحمل، إلّا أن يتحول أمر الشُرعة إلى غيرهم وكما هددوا في التوراة ولكن لا حياة لمن تنادي!

في العهدين الجديد والعتيق بشارات بانتقال أمر الشرعة الإلهية إلى بيت إسماعيل في الرسالة المحمدية غزارة المياه (•1) وصـارت قضبان صـلبة صوالجة للسلاطين وارتفع قوامها بين الفروع الملتفة فظهرت في ارتفاعها وكثرة عذباتها (11) نم إنها قلما قلعت
 الصلبة وأكلتها النار (IY) والآن مي مغروسة في البرية في أرض قاحلة ظمئة (IY) فخرج من قضبان شُعبها نار أكلت تُمرتها فلم يبق فيها قضيب صُـلب صَولجان للتسلط هذا رناءٌ ورنأًأ سيكون (1) ).

فالكرم هنا إبراهيم حيث المـيخاطب في أمك إما إسرائيل، فالأغصان هي نسل إبراميم من بيت إسرائيل، إذ سكنوا فلسطين


 الحجاز، حيث تحولت القضبان الإسرائيلية من مذه الشّجرة الإبراهيمية إلى الى
 الشريعة النارية التي هي نار للشاردين ونور للواردين، نار تحرق كل أغصان

الفرقان في تغسير القرآن/ الجزء السادس والعشرون
(1) الباطل، وتورق أغصان الحق من تلك الشجرة الطيبة ذلك ما تلممح به آي من الذذكر الـحكيم، حين تذكر رحمة الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم على العالمين :


:
إنه لا بد من حكم في الجماهير المحتشدة المـختلفة، فإما شريعة من أمر الله وإما شرعة الأهواء الهباء، فلا وسط بينهـما ولا أنصـاف حلول، فشرعة الأهواء الخخالصة أو الملتقطة من الشُرعتين هـما على سواء، وقد تكون الضـلالة في شرعة الالتقاط أعمق وأهوى، حيث تبرز الحق بمظهر
 أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الهه الحسنى! فلا يترك أحدُ شرعة الله إلا
 يعلمون، سقطات في هوّات ولأتباع خلالات! أمر الله - ومو دينه - واحد والشرائع إليه عدة تنحو منحى واحد، مهما




 تدل على انتقال الشريعة من بني إسرائيل إلى بني إسماميل .
سورة الشورى، الآية: با . (الانخيرة. تفسير الآية في الشورى تجد فيها بحتاً مفصلاً يساعدك على ما هنا من أمر الشرعة

إن الأمر الدين مو كتاب الوحي ورسول الوحي ببينات الوحي، وفي

 ومحضٍرات إياها للعالمين إلى يوم الدين الدين
إتباع هذه الشرعة منذ بزوغها إلى يوم الدّين هو الدين كله، والأمر كله،


 خليطاّ منها وسواهما، أم كلّها سواها أم ماذا؟







الشرعة!
أم ليغنوا عنك يوم القيامة بديلاً عن عذاب الهّ؟ و(للن . . ه فإنهم يكفيهم

 عنك من اله منا وفي أيام اللّ إلاّلا اله، وهو لا يغني إلّا المتقين المتحرزين عن اتّباع الأهواء.
إن الظالمين بأمر الله وشرعته وبرسول الله وكتابه، مـم بعضهـم أولياء


فاتّباع غير هذه الشُريعة من الأمر ظلم وضـلال مهـما كان في حكـم
 . يعلمون
هكذا يؤمر الرسول فأحرى بمن سواه من المكلفين إلى يوم الدين آن
يتخذوا شرعة القرآن وعلى هـمشها السنة الإسلامية، يتخذلونها لا سوامها نبراساً ينير الدرب على الحائرين، ومتراسآ يجابهون به المائرين!











 (هذاه الأمر شريعةً من الأمر ومي في الحق الأمر كله، وعلّه لنلك
 \$
والشريعة في الأصل هي الطريةة المفضية إلى الماء المورود، والشرايع



والبصائر جمع بصيرة، وهي المبالغة في الإبصار وهو الإدراك المصيب
 مجموعة من البصيرة، ولأنه الصراط المستقيم، لا يحيد سالكه عن رحمته
 وعين اليقين وحق اليقين.

سائر الشرائع من الأمر ليست بصائر في نفسها بكتابات وحيها إلّا على ضوء إثباتاتها ببصائر الآيات المعجزات اتأر أهمها وأجمعها وأغناها بصائر شرعة



فبصائر الكتب الشرعة في سائر الرسالات منفصلة عن بصائر الآيات






كل آية من هذا البصائر بصيرة تحمل بصائر في كافة الحقول لأرباب العقول، بصيرة فطرية - عقلية - فكرية - علمية - قلبية، بصيرة للأبصار

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة القصص، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأعراف، الآية: Y•r }
\end{aligned}
$$

والبصـائر، وبصيرة فردية واجتماعية، ثقافية وسياسية، واقتصـادية وحقوقية،
 تجعله نبعة البصائر، وتضيء له اللدرب إلى ألم المساير والمصاير .

 فهنالك إيمان نم إيقان في مراتبه الثلاث. فلا ذريعة للإيمان الإيقان إلّا بصائر القرآن، دونما حاجة إلى بصائر

 هو النور المبين، والحبل المتين، والعروة الوئقى، واللدرجة اللعليا، والشان الثاء




جنات النعيم والعيش السليم ${ }^{\text {(r) }}$


尼

. . . . .
وتلك هي قولتهم الـخواء تنازلاً عن نكران الحياة بعد الموت أن اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهران، الآية: هو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) أمول الكافي ج }
\end{aligned}
$$



 في الححياة الدنيا وكأن اله عليهـم أعطف وبهـم أرحـم وأرأف! يَكَكُوْنَهِ بين المحسن والمسيء، ويحكمون على اله أنه ظلام للعبيد، فسواء لم تكن هناك حياة الحساب بعد الموت، أو كانت ولكنها سواء بين المحسن والممسيء! وقد تعني (اسواءه المساواة بين الحياة الماة اللّاحسـابـ، اللّاحساب، إما لأن المـوت فوت، أو أنه حياة دون حسـاب كـما الحياة
 فمهما كانوا سواء في محياهم في اللّاحساب على رجاحن ماحن مجترحي السيئات في الحياة، ففي مماتهم حساب يججبر ما جرحوا وظلموا، ويُحبر المظلومون

المؤمنون.
فرغم أن محيامـم في اللّاحساب سواء، والظالمون هم المفضَّلون في حظوة الحياة اللدنيا! فمماتهم ليس سواء آلاّ حياة بعله أم ليست هي حياة

الحساب!
ويلهم من هذه الرعونة النكراه، الطاغية على خلق الله وعلى اله:

: يُظَلمُونَ



 والمظلوم، تجعل خلق الكـون لهواً وباطلاّ بما هـم يُظلمون، أجهلاّ بـما
 سيئات مجترحة شرف الإنسانية ونواميسها، وساحة الربوبية وسماحتها، ،
 حديث بعد الله وآياته يؤمنونها!


 هداية بعدُ من الله ولا وكالة لرسول الله، حيث انقطع بتأليه هواه عن ولاية

إن لاتّباع الهوى دركات أسفلها الطاعة المطلقة للهوى : أن يصبح صاحبها سلس القياد لها دونما تخلف عنها كأنه يعبدها، فالآله من يُؤله فيه



 فما أضل منه سبيلا! !


 على سمعه فلا يسمع وعلى قلبه فلا يعي ولو يسمع، وغشاوة على بـلى بصره فلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة آل عمران، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة النمل، الآية: عا }
\end{aligned}
$$

يبصر، فالقلبب له وعي من ذاته ووعي من سمعه وبصره، فإذا ختم على سمعه وغشي على بصره فلا وعي له منهما، وإذا ختم على قلبه فلا وعي له



هr


 وتنبه وتخلص من ربقة الهوى وتقلّص.


هذه أطول قولة تنقل عن الماديين، لا مثيل لها في سائر القرآن إلاّا في


فتلك إذاً آية وحيدة في نسبة الإهلاك إلى الدهر، تزاد
المـعاد، تتحدث عن الناكرين للـمبدأ والـمعاد(7)، وهـم قلة قليلة طول التاريخ، وعلى غرارها لا تحملها إلّا آية واحدة الـا
لقد حصروا الحياة بالدنيا وحسروها عما بعدها من وسطى وعليا،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأصراف، الآية : } \\
& \text { (Y) سورة ص، الآلة: Yا } \\
& \text { (٪) سورة النازهات، الآيتان: •ع، (Y) (Y) } \\
& \text { (£) سورة المؤمنون، الآية: (£) } \\
& \text { (0) (0) سورة الأنعام، الآية: YQ. }
\end{aligned}
$$

وحصروا إملاكهم بالدهر، مما يدل على إحيائهم في زعمهم كذلك بالدمهر إلدر،



علّه تعبير عن مواصلة الموت والحياة للمجموعة حيث يموت بعض

 نحن الأحياء نم لا نحيى لـياة أخرى حقيقية وإنما بما يحيى أولادنا، كسخرية تقابل الحياة الأخرى، فنحن المـجموعة - إذاً - بين موت واحد وحياة واحدة وليست هنالك بعدهـما حياة ولا موتة أخرى، وهو الا



وفي وُنَوُتُ وَخَيَّاً دون سناد لمن يميتهم ويحييهم تلميحة إلى نكران المحيي المميت اللّهم إلّا الدهر المميت وليس إلّا من جنسهم.
فهم يظنون ألا تمتد إليهم يد بالموت والحياة، إنما هي الأيام تمضي

 الدهر الطبيعة قاصدآ، فالأطفال يموتون كما الشا الشيوخا كما المرضى، والأقوياء كما الضعفاء، فالتفسير الحي للحياة والماء والموت أنهما على نظم وقصد دونما صدفة عمياء، أو فاعلية دهرية طنياء!
هب أن الهلاك هو بالدهر، فما هو سبب الحياة، هل مو كذلك الدهر،

> سورة غافر، النجم، الآية: لآية: II. .

ومختلف الفاعليات دليل القصد والحياة في الفاعل، أم أن الحياة مما فوق الدهر فهو الله، أم الحياة وهي أرقى ليس لها سبب وإنما الهلاكو؟ تلك إلذاً

قسمة ضيزى!
ولأن جماعة من المشركين يعتقدون تناسخ الأرواح في الحياة الدنيا، أن روح كل ميت ينتقل إلى حي فيعيش في غير بدنه، والآية في احتمال
 المشركين قد تعني المعنيين، فكما يموت بعض ويحيى بعض، كذلك الـك نموت



بربوبية للدهر الطبيعة إمّا ذا؟
وهل الدهر في زعمهـم هـو الزمان، ففي تصهرمه لحددٌ مـا هـلاكُ من يهلك، أو أنه الطبيعة، فكما خلقتنا كذلك أهلكتنا؟ وما الدهر إلّا بأمر خالق

نور الثقلين 0 :
. . . . . .










 بكون بناء من غير بان أو جناية من فير جان؟


 بالدهر وتناسخ لأرواحهم، أمّاذا من هرطقات وأساطير الجهالات فالقول بغير علم جهل عميق وحمق عريق قد يعبر عنه بالظن، وكيف الظن وهو اعتقاد راجح؟: حالات العقل بين احتمال وشك وظن وعلم، ويقين بمراتبه، فإذا كانت مستندة إلى حجة مقبولة كانت ممدوحة: بحتمل لأنه. . أو يُشك فيه لأنه

أمّاذا!.
أمّا إذا لم تستند إلى ونّاق وإنما بما تهوى الأنفس فهي كلها مطرودوة ولو كانت يقيناً! وهؤلاء يظنون ما يتقولون دونما حجة لهذه الرجا
 يملك برهانه.
وقد يعبر عن يقينهم - الخاوي عن حجة - بالظن، تزييفاً لـموقفه وتنزيلاً إلى الظِّلَّة المتهوّسة التي لا تملك أية حجة في أية رجاحة لما يظن . وعلى أية حال فمن حالات النفس مقدسة وإن كانت شكاًا في الحق إذا كان عن حجة ولمّا تصله حجة الحق وهو الوا يتحراهـا
 وأضرابهم من الناكبين المقصرين عن صراط الحق .

 تصرفون! :

:
 اللّادليل دليل لمن ليس له دليل، لأنه من القدامى الماضين؟ ولو آلا آتوا بدليل





لَا يَعَمُونَ
إنها لا صـدفة للحياة والموت ولا فاعلية مستقلة من مذا الكون في



مختلف الأفعال المنتظمة دليل على فاعلية إلهية حكيمة عليمة للحياة
 إذاً برهان إجمالي لإثبات المبدأ والمعاد .
 والموت تلو بعض مشهودان لكل حيي في مشهد الدنيا، فماذا يُجديكم آن

 للحياة في الجمع الإحياء. (1) سورة النجم، الآية: بץ.

 يـزول ولا يـتـنقـل أعمالهم وأفكارهـم الظاهرة هناك بحقائقها الباطلة، مهما لم يظهر خسارهـم يوم اللدنيا كما يـجب، رغم أنهـم في خسـار وبوار، ومعيشـة ضـنك، طومَّنُ



وَ وَترَّ





高





مشهد عجيب رهيب، يوم العرض الأكبر على الله، وقد تجمعت فيه الأمم المحتشدة، جاثية على الركب دون جهنم(1) في ارتقاب الحسـاب







 إليه عرضاً لأعمالها عليه.

 وأن ينطق كتاب الحق عليهم بالحق، استنساخاً لما كانوا يعملون!

 و中ا مصدق بها، وإنما أمة كل رسالة مي التي يتوجب عئ عليها الإيمان والتطبيق


 عليه بكتاب كل فرد فرد، أو أن الكتابهاها تعنيهما، كتاب كل كل أمة كمعروض




 كان يعبد شيئاً فليتبه فيكون أول ذلك الأوثان تادة إلى النار حتى تثذفهم فيها فيبقى امة محمد


 بعمله، فالجزاء هناك عبارة عن ظه الوا




بانعكاس الأعمال(r)





 للعمل نقل صورته بسيرته كما صدر في حال أو مقال أو أعمال، في نسخة
 والأصوات المسجلة وأقوى منها وأبقى

(Y) راجع آيات الزلزلزلة والإسراء والكهغ وغيرما ني الفرتاذ تجد تفصيلاً حول انعكاس الإمال
(













هذا الكتاب في نسخه ينطق على أهله بالحق، نطقاً عينياً هو أفضل وأحجى من نطق اللسان، وابالحق" دون أي باطل في زيادة أو نقصان لحد



ذلك استنساخ بعد العمل وهنالك استنساخ قبل العمل في العلم في

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزلزلة، الآيتان: ع، ه، ه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: •r. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النحل، الآية: 19. } 19 \text {. }
\end{align*}
$$


 هرضت لملى رسول الشا
 بشيء يكتبون فيه أممال بني آدم سورة الكهف، الآية: 9 ع.

اللوح المحفوظ والكتاب المكنون منه النسخ كلها، فكتب الأعمال نسخة

 : (2) بعد الدعوة إلى كتاب الدعوة لكل أمة، وعرض كتاب الأعمال على










 الني لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ فقال: إن اله تعالى مو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء: قال الأشياء تديماً قبل ان يخلقها فتبارك وتعالى ربنا علواً كبيراً خلق الأشياء وعلمه سابق لها كها

شاء كذللك ربنا لم يزل عالماً سميعاً بصيراً .




سورة الشورى، الآلية: V.

سورة ق، الآية: ب.

وغير خالدين هم الذين تليت عليهم آيات الله بينات فاستكبروا مجرمين،
 الحجة - فهـم معفوٌ عنهم على قدر قصورهـم، فلا عذاب إلّا بحجة باللغ قضية العدالة الالهية .





وتوى كيف يجتمـع الظن بالساعة كما هنا، والظن بعدم الساعة كما


إن غير المستيقنين بالساعة دركات عدّة، فمن ناكر للمبدأ فمتأكد ألّا





موقف الظن!
 سيئات الأعمال وهي حقائقها، غير البادية يوم الدنيا، تبدو لـهم يوم

(1) سورة ق، الآية: YY.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس والعشرون




بكل ترذيل وتأنيب!
وَوْيَلَ آَيْزَ
:
نسيانٌ هناك في حيق العذاب بنسيانِ هنا للساعة، ليس في الحق إلّا

 وفاقاً.



(r) كُنْرُ تَعْمَلْونَ





 (Y) سورة طه، الآية: (r) سورة السجدة، الآلة: 1 ( 1 (
 (0) سورة التوبة، الآية: (0) سورة الأعراف، الآية: 0
 رغم المتعمد المتواصل حيث لا يُغفر، كنسيان الله واليوم الآخر .



 والي هنا ينتهي معهم الخطاب العتاب، سدلآ للستار عليهم بإعلان مصيرهم

 عن ذلك، فإنه لزامهم آيتآ كانوا وأيّان. فـ (منهال" تعني النار التي هي السيئات البادية مما عملوا، وهي أنفسهم



وترى أنه الخلود إلى غير النهاية فيها، ولزامه خلود النار هكذا، فلأن
 النار وإنما فناء مع النار!
 بعدله، ولا أنفسهم وإن كانوا معاتبين إذ لا يفيدهم عتابهم أنفسهم، ولا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: Yイ (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الالنياء، الآية: } 41 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الالنياء، الآية: } 91 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزءه السادس والعشرون
يسمع منهم حيث الأبواب أوصدت إيصادها الأخير فلم يك بعد ذلك تحوير





 آلَحَكِيُرُ فهو المحمود الكبير العزيز الحكيم لا سواه!




مكية - وآيـاتها خمس وثلاثون


四


















 (أحمَ| . . . هذه وسائر مفاتيح السور التي افتتحت بأمثالها من حروف مقطعة، إنها رموز غيبية بين الله ورسوله، وهي مفاتيح كنوز القرآن، لا نعلم
 المفاتيح من الراسخين في علوم القرآن، الموجهة إليهم خطاباته الرسالية:

أصلياً كالرسول وفرعياً كالأئمة من آل الرسول(1)
 (اعسق" وما هو رمز تتابع هذه الحواميم السبع وكلها مكية(r)؟ اله أعلـم! الها فهذا رمز فوق هذه الرموز لا سبيل لنا إلى الاطلاع عليها إلّا آن يطلعنا اله

تاج القرآنه|"(r).

وكما يوحي تتابع ذكر الكتاب أيضاً بعد (وحمَّ في هذه السبع، إن
(1) تجد البحث المفصل عن مذه الرموز وما تيل أو يحق أن يقال فيها، ني مواضيع أخرى في

مذا التفسير لا سيما سورة البقرة.
المؤمن - السجدة - الشورى - الزخرن - الدخان - الجايثة - الأحقان.
. المجمع عن 'أنس بن مالك عن النبي

رمزه يناسب القرآن كلّه، إنزالآ وتنزيلاً، بيِّناً ومبيناً(1) وكما يعقبها ذكر من



شامل أم ماذا؟ اللهم لا علم لنا إلّا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم :



 التشريع دون تفاوت واختلاف.


 خارجة عن العموم الدلالي. وكما الله تعالى بحكمته وعزير الـي






四 (2)


(Y) سورة نصلت، الآيتان: (६)
 في خلق الأرض والسماوات:



 خلفياتها المقدمات للأخرى وْمُعَرِنونَهِ) : إعراضاً عقيدياً للنشأتين وأيضاً عملياً في الأولى.

فلو لم تكن للسماوات والأرض نهاية وقيامة لكان خلقها عبياً وباطلاً :


 وهذه لعبة جاهلة ولهوة باطلة أن يخلق هذا الكون الشاسع دونما حساب:






سورة آل عمران، الآية: هـ
سورة يونس، الآية: 1.
سورة ص، الآية: rv.
سورة ص، الآية: YA.
سورة الأنياء، الآيات: 14-14 .
سورة الدخان، الآيات: Aץ-•ع .

إن السماوات والأرض هنا وهنالك تعني الكون كله، فله أجل مسمىي عند الله وساعة معلومة لا يجليها لوقتها إلا هو .






 خلقاً في الأرض أو شركاً في السماوات، ولعلّه خفي عنكم ف وأَنْؤُنِ بِكتَبِ

 تروى وتؤتر، أو علامة منه عليها آثر من علم، علم مسنود إلى حس أو نقل أو عقل أو أي كان، ما كان من علمّ، أو أثارة منه آثركم الله به فائتوني .

 . ${ }^{\text {(8 }}$

وهذه الأدلة المطلوبة لإتبات ما يزعمون، بدهاً من الحسية وختاماً

$$
\begin{aligned}
& \text {. T) : سورة العنكبوت، الآية (Y) } \\
& \text {. AV : سورة الزخرف، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الزخرن، الآية: } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

لأثارة من علم، يتوسطها كتاب من الله الشامل لكل دليل، إنها فقط مي التي


يؤفكون!.
("كتاب أو اثارة من علمه؟؛
هنا الثقلان: الكتاب - والسنة: العترة - يحصران الأدلة في أنفسهما :


 يجمع أدلة الحس والعقل والعلم بوحي خالص يخطّى أخطاءها الْا : ويزيد في أضوائها، ويزودها بعلم الله اللني لا نقص فيه ولا خطأ . لذلك إن الأدلة الحسية المسبقة قبل الكتاب لا تتكرر هنا، لأنها مطوية



 فالعلم المستفاد من كتاب الوحي هو الأساس، نم أثارة منه، تحمل الـمل

 العلمّ، والحاجة إلى السند لغيرهمم في الأكثر، والذجمع أمتن وأمكن لإثبات

فإذ يقول الرسول
(1) اللر المتور 7: A - أخرج ابن مردويد عن أبي سعيد عن النبي في الانارة.

- وعترتي - أخرى، فهو ينظر إلى أثارة العلم من زاويتين: المتن (سنتي) والسند (عترتي) فالعترة هم السنة المحممدية القاطعة التي لا ريب فيها الـا لأنهم يحملونها دون جهل أو غفلة أو خطأ، فما تسمعه منهم سليماً دون

 الكتاب حيث يتصادقان.

وهنا يأتي دور الـمروي متواترآ عن النبي
 القاطعة، مسموعة عنه على الكتاب والسنة هي الأثارة: المأنور غير القاطع، فلو حملت علامة العلم بما وافقت الكتاب أو السنة القاطعة، فهي أثارة من علم، وإلا فهي أثارية لا ملا من


وبما أن الأثارة من الأثرَّ فقد تعني فيما عنت أثرة من علم: أن آثرهم
الله بشيء من علم لم يوح إلى نبي في كتاب أو سواه، ولم يلهم إلى عقل! !
 الكتاب كدليل حيث لا دليل، أو ما آتركم الها به من علم يفوق كل دليل، (أَتُقْنِّ . . .

 يعكفون!

ومن أممها ما رواه الْفريقان عن النبي
 حديث يخالف كابِ كاب اله فلم أثله. سورة يونس، الآية: بس.






 يستخرج من العلم بالكشف والبحث والطلب والفحص فتنور حقيقته، وتظهر
 يستيار القنص من مجائمه ويستطلع من مكامنه. تم إذ لا شرك لها في الخلق ، فلا شرك إذاً في التقدير والتدبير ولا العبادة - وأحرى -! فأنى تصرفون: !

 اللّهم إنه لا أضل منهمه، فالمدعو في مثلث الخخيبة لهم منذ الدنيا ليوم
 غَنِلْونَهُ وواحد يوم الدين يحمل استجابة عليهم واستجاشة لشُعورهم بأشد
 وترى كيف تنسب الغفلة إلى الأصنام يوم الدنيا وهي من حالات ذوي الشعور، وأكثر منها عداءهـا وكفرها بعبادتهم؟ يوم الدين! ! الاصنا أقول: هذه مما تلمح بشعور غير ذوي الشعور - عندنا - يوم الدنيا،


كآيات أخرى في مغزامها، كما وتصسرح كأنها تصبح من ذوي العقول يوم الأخرى، فإذا كانت غافلة في الأولى من عبادتها، فهي تعاديهم بعبادتهم لها





فيوم الدين تحدّ الأبصار أكثي مما كانت يوم الدنيا وكما الناس مع

(8)

وطبعاً هذه الغفلة ليست من المعبودين ذوي العقول، فإن الصالحين منهم



 وحتى الشيطان: 钅
وترى أن كفر المعبودين بشركهم يعني أنهم ما عبدوهـم؟ وقد عبدوا وعقلاؤهم عارفون! كما النيطان يكفر بـما أشركوه من قبل؟ أو أن ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآية: } 1 \text { (1). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الشعراء، الآية: }
\end{aligned}
$$

 أن زوال الغشـاوات والغباوات بينهم يبين لهـم أنهم أخطؤوا فيما كانوا يعبدون، فقد عبدوهم زعم أنهم شفعاء وما هم بشفعاء أْ أْ أو أنهم وكلاء وما هم بوكلاء، أو أنهم بُدلاء أم ماذا من شؤون ألما الألوهية وما لهم شألأن من هذا وذاك فلما زيّل الهَ بينهم يوم الدين علموا أنهم ما كانوا يعبدون إلا إلا أسماء لا

 يعبدون. ظلمات بعضها فوق بعض! .
 علَّه لأن الاستجابة المقصودة ، ليست إلّا للحياة الدنيا وفيها ، إلذ ينكرون الأخرى، ولأن يوم القيامة كالاستجابة فيه كذلك ليس سكـوتا



وما أخذله وآلمه المعاداة بين العبدة والمعبودات هناك، خلاف ما كانوا يأملون أنهم لهم يستجيبون، هيهات هيهات لما يأملون.
 كان طواغيتهم شركاءَهم في العذاب بما كانوا يفعلون فسبحانه وتعالى عما يشركون.
هكذا يو قفهم الله أمام حقيقة دعوامـم الباطل يوم الدين بالشهورد اليقين، بعد ما أوقفهم أمام الكون والأدلة الكونية والعقلية والكتابية يوم الدئنيا لتأتي
 أصناماً وطواغيت، مهما تصلبوا متعنتين خلاف الحق ولحـا ولحد القول إنه سحر
 ا'فسحر هذه لأنها خلاف ما يهوون، وهي آيات الكتاب المبين؟ آيات
 السحر؟ وما هي مقومات الآيات؟ وهل توجد فيها إلا بينات قاطعات تشبع الحسن والعقل والفكر والقلب نوراً وجلاء، اللهم إلا من عميان القلوب، فإنها لا لبس فيها ولا غموض ولا خداع، فهي تزول والقرآن لا يزال ولا يزول، والسحر يبطل بالآيات المعجزة والقرآلن لا يبطل وإنما يبطل السا وكافة الدعاوي الزور .

 إن دعوى افتراء القرآن كدعوى سحره فارغة لا تملك ولا شائبة برهـان،





 الضر عني، آم ماذ؟؟!.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: عـ، }
\end{aligned}
$$



فاله شهيد بعلمه في كلامه بكلامه، فهل إنه بعدُ مفترى؟! هُ أَّْ يُقَوْرَنَ



وشهادة الهُ لوحيه، هل هو بعدُ سحر أو مفترى!.


نم وليس هذا بدعاً تحارون فيه، لا أنا ولا كتابي ولا سنتي ولا . . :


آية وحيدة في صيغة التعبير، دفاعاً عن هذا البشير النذير، تستأصل آخر التهم المزعومة الموجهة إليه: إنه بدع من الرسل واختير ملتا



 والضـلال، حيث عاشوا جوها الضال، كأن لا ملة أخرى غيرهمّ، فظلوا يعجبون من دعوة التوحيد بكل ضهلال ودلال!


(1) (9) سورة الانياء، الآية: بر.
(1) سورة النساه، الآية: 171.
(Y) (Y) سورة يونس، الآية: بر.
(r) سورة مود، الآية: بآ.
 ومحظوراتها، فأنا بشرٌ رسول كمن قبلي، لا ملك ولا إله ولا ابن اله، ولا أملك من اله شيئاً لحد:

 الكتاب أم سواه، فكياني كرسول وحي ليس إلا إياه، وهو الغيب الذي





 فالغيب المكشوف بالوحي الرسالي محدود بحدود الرسالة، كما الغيب الـمستغرق كافة الغيوب لش لا مححدود باللاممحلودية الإلهية، والغيب
 والرسالي، فهو للصالحين حسب درجاتهم ولمن سواهم كالمرتانـاضين حسب محاولاتهم، ولن يكشفوا عن غيب الله المـخصوص به، ولا غيب الوحي الخاص برسله.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: •0. } \tag{1}
\end{align*}
$$

> وإيّباتً . سورة الجن ج/ YQ من مذا التفسير تجد فيه تفصيلآ عن علم الأنياء بالغيب نفياً سورة الألانراف، الآية: MAM. سورة الانعام، الآية: •0. سورة مود، الآية: شالان.

وليس استكثار الخير ودفع السوء، اللذان لا يمتّان بصلة للحفاظ على

 والأئمة من آل الرسول
 كانوا يعلمون مواضـع الخخير لاستكثروا منه، اللهـم إلا فيما عرّفَهم به الشا وليس سنة شاملة لهم، وإنما كفلتات فيها الحفاظ على كراماتهم.
 الضـلال، وتغاضياً عما تصرح به هذه الآيات البينات، وإلذ لا لا يتبع الرسول إلا ما يوحى إليه، فأحرى بنا أن نتبع بشأنه ما أوحي إليه، ولقد أو أوحي في عشرات الوات


 الغيب المستنى الوحيَ الرسالي ولزاماته.


 يكمله شهادة شاهد منكم :





سورة الجن، الآيات: YA - Yو الآ

علَّ المـخاطبين هم كافة الناكرين للرسالة الإسلامية، من مشركين
 اللخطاب كأمثاله هم المعاصرين لصاحب الرسالة الة

 يوم الدين : مئلث الشُهادة الصـادقة الصـارمة، من زاويته الأصيلة: النبيين



 ومن زاويته الثانية زمن النبي شهدوا على مثله في العهد المكي، انطلاقاّ من الإيمان والزاوية الألصيلة الأهيلة بما كان لها من موقعها القيم ووقعتها الصـارمة في الوسط المكي العارم ولأن السورة مكية.

ومن شهد منهم في العهد المدني كرأس اليهود عبد الله بن سلام(1)
الثنر المنتور 7 :




 حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال : كما أنت يا محمد! فأقبل فقال ذللك الر الرجل : أي

 والإنجيل - قالوا : كذبت ئم ردوا مليه وقالوا شراً فقال رسول الش اله

ومكية السسورة لا تنافي مدنية هـذه الآية، فكـم من مدنية أقحمـت بين المكيات، أو مكي دخلت بين المدنيات. بأمر صـاحب الرسالة منذ تألأليف القرآن، وكما تظافرت به وبذلك الروايات ومن زاويته الثالثة: كافة الشهود الإسرائيليين منذ رحلة النبي







الشهادة :

 صيغة الوحي وصبغته وكيانه فالمماثلة هنا بين الثهادتين الـيان


 - أو مثل ما نزلنا كسائر ما أنزل على النبيين. فالشاهد الإسرائيلي المؤمن، نبياً أو سواه، يشهد على مثّل شهـادة =
 أتول: تد أخرج نزول الآية بشأن ابن سلام. البخاري ومسلم والنسائي وابن المنلر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص وجماعة الآ آخرون عن آخرين . (1) سورة البقرة، الآية: بّن.

القرآن، وعلى مثل القرآن ونبي القرآن لإنبات وحي القرآن ونبيه، فـ وأَلِّْنِن



 فهله شهادة على مئل القرآن وهو من العهد العتيق .
 بممائلته مذا الرسول

. ${ }^{(r)}(1 V$
ومن أفضل الحنان على مؤمني أهل الكتاب: شهود الرسالة المحمدية،


 ؤكَ



(Y) (Y (Y مذه البشارة نجد مواصفات القرآن ومنها أنه بلسان آخر غير عبراني . . راجع كابنا (رسول

$$
\begin{align*}
& \text { الإسلام ني الكتب السماوية) ص } 1 \text { •1 }  \tag{₹}\\
& \text { راجع كابنا (رسول الإسلام) } \tag{r}
\end{align*}
$$






قولة فارغة لاهية أخرى من الكافرين، كأنهم سابقون في كل خير، فإذ






إن السابقين إلى الإيمان - وعلى طول الخط - مـم الفقراء العادمون في الأكثئر، الضـائعون الـمظلومون تـحت رحـمة ووطأة الأقوياء الأغنياء الجبارين، والرسالات الإلهية لهم خير مأمن ومؤمّقن، يجنـحون رحون إليها بغية

 (إنها تشير إلى مدى استبعادهم لكون القرآن خيرأ لـدل الاستحالة، ولـحد


 كيلا يفكروا في الإيمان أبداً .

ولنها الهوى والادعاءات الهباء، يتعاظم بها أهل الغنى والكبرياء،

 كان خيرآ ما سبقتا إليه زنيرة فأنزل الش مذه الآية.

يجعلون من أنفسهم الخخواء محوراً للحياة كلها، كأنهم هـم ولا سواهم الأحياء المتتقدمون السابقون في خيراتها، فيعتزون بالثقافاتات اللامهية
 فيغمضون ويلتهون عن الحق باختلاق المـعاذير، وافتلاق المـحانا


 ليست فيه هدئ إذ لم يهتدوا به، كالأعمى الناكر لضوء الشـمس لأنه لا

يهتدي به.



 وليتهم نظروا إلى القرآن بعين البصيرة والاعتبار، أم ولا أقل من قِرانٍ




 ورَحَمَهُه : لكتاب عيسى وهو الفرع : إماماً له وللمسيح، فضهلاً عنهم وهم من
(1) سورة الفرتان، الآيات: ع-7 .
 عبسى' مما يؤكد أصالة الثوراة قبل القرآلن، وسوف نوافيكم به ني آخر السورة.

أتباع موسى والمسيح فليتبعوه، وهو يحوي إشارات وبشارات بحق القرآن
ونبيه!.

 وغيره من كتاب أوحي إلى من قبله من النبيين، المَمصدقة لـه، الـحاملة

بشاراته .



 هذا كتاب موسى إماماً لهـم أمامهـم يصدق القرآن في بشارات، وكا وكما يصدقه في صيغة التعبير وصبغة الوحي لبشير نذير، فليس القرآن إفكاً قديماً مصروفآ عن وجه الحق، لا عن كتابات الوحي ولا سواه، فإن له كياناً يستقل عن سائر الكيان، مهيمناً على ما قبله من كتاب فأنى للآفكين القولة الفارغة الهراء إن القرآن إفك عن التوراة، صرف عن وجهه معنى وتعبيراً، فهو نسخة عربية عن التوراة فهو إمام القرآن"(٪) : "وَّمِن
 (1) (1) سورة مود، الآلية (Y)
(Y) كما يتوله الأستاذ حداد في مرطقات له سماما الثقآلن والكتاب ومها تقوزله :
 Y -


 كتابنا (المقارنات ص عץا).

إن هيمنة القرآن على ما قبله من كتاب، تدل على إمامته الشاملة على كل نبي وكل كتاب، فلا تعني إمامة التوراة في آيتيها إلّا لأتباع شريعة التوراة، إذ تحملهم على تصديق الكتاب المهيمن الإمام، وتحمِّلهم مسؤولية





 واضساً لا تعقيد فيه، وإذ كان بلغة عربية، فهو عربي بعربية.
 فالتبشير والإنذار اللذان يحملهما القرآن عربيّان لكل عربي وسواه، لا يكلفه إلا ترجمة أو تفسيراً : لغوياً أم سواه .


. . قالوا ربـنا الله - لا سواه - تمّ تـحولـت مـقالتهـم هـذه إلى واقع الاستقامة عليها، وإنه لـجمع جميل بين توحيد الربوبية ومو خلا صهة العلم، والاستقامة فيه وفي مخلفاته العقائدية والعملية وهو منتهى العمل : العـل : وإنها


(1) سورة الحشر، الآلية: الآية: ^؟ .

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء السادس والعشرون


 يخافون إلا اله، ولا هـم يحزنون على على ما فاتهم من شيء فإن أجرهم على





فالخوف عما هـم فيه وما يستقبلهم، والحزن على ما فاتهم فيما مضى : هما عنهم منفيان، في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهي أحرى، إذ تكشف فيها الغطاء.

هؤلاء نفوسهـم مطمئنة إلى الله وليست إلى الحياة اللدنيا المتزعزعة
 الأرشية في الطوى البعيدة كأهل الدنيا، المضطربين فيها، المتأرجحين بها الما إن أمل الهل لا يحسبون في حياتهم حساباً لأحد سوى الها فهو هو الميزان الوحيد لهم في كافة الموازين والحسابات.
 شرط، فهنا الإيمان الواسخ في الوسط، تتبت فيه هـنه الـمقالة اللمؤمنة
 الله بكافة زوايا الحياة، كما وتوحي لهذه الوسائط پثمه فإنها للتراخي.

 مذه، تضرب في أعماق الحياة كل الحياة، غوراً بعيداً وسفراً غريباً يحمل
 واحداً تتفرع على قولتها كدلالة اللفظ على معناه، وإنما درجاتها المتتابعة التي تحصل تلو بعض، وينتج بعضهـها البعض إعداد البعض للبعضا فاستعداد الآخر لما بتلوه، إعدادات وات واستعدادات فيات في محاولاتات دائبة قلباً


 واقعيات الحياة وبيناتها.
نم الزاد الوحيد في الاستقامة على الطريقة الميلىى ليستقوا ماءً غدَقاً، إنما
 (r) . . .
 ( أَرْتِ
فالقائلون ربنا اله، الـمؤمنون باله، المستقيمون لها والـى الله، هـم الصفوة المختارة بين عباد الله، كالجبال الراسخة: لا تحركا تلا

 قلوبهم، أو منها إلى أعمالهم، فلا ترى آثار هذه القولة الكريمة في حياتهم،

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الشورى، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

فشفاههـم - إذاً - جوفاء، وقلوبهـم مقلوبة خاوية هباء، فقولتهـم منافقة
خواء، والله تعالى منهم براء.
 رغمَ الاعتقاد أخف نفاقاً، فقد بلغ أدنى درجات الإيمان، نـم قـم قائلها مـع استقامة في أية مرحلة ومدرجة أكمل إيماناً حسب اللدرجات، الدا حتى الدا يستوفي درجات الاستقامة كل اللدرجات، ويتعالى عن دركات الفشّل واللااستقامة كل اللركات، فهناك العصيمة غير الكاملة حتى يعصـم الله، وهنالك العصـيمة الكاملة لو عصـم الله، وهي أيضـاً درجات، فالطرق إلى الله بعدد أنفاس

الخلائق

 فإنما القائلون العاملون أعمالآ في قلوبهم تم إعمالاً لها في قوالبهمه، أعمالاً



(1) سورة الأنعام، الآية:
(Y) سورة الاحقان، الآية: 19. 19 (Y)













هناك من أحسن الأعمال، التي يكفَّر بها عن السيئات، هو الإحسان
 وهنا من أسوئها التي تحبط شطراً من الحسنات هو الإساءة إليهما : هُ أُلَّكَهَ



فهنالك الموصي هو الله، والموصى إليه هو الإنسان، والموصى له: الوالدان اللذان همـا مَجريا الخلق والتربية، والموصى به: الإحسان بهـما، فيا فيا لها من وصية عظيمة من الله العظيم، لالتقاء آصرة الإيمان بأسرة النسب في آلصرية

 ولأنهما أجرى مجاري الربوبية أن خلق الإنسان بهـما، فأحرى بهـما أحرى مراتب الإحسان، ودونما شرط أياً كان، وإنما كونهما والدين، وكما الإنا الإنسان
 تم الوصية لا تعني فقط الأمر الإيجاب، أو فرض الكتابه، فلم يقل

 منضبطة مبرمة من خالق الإنسان، تحكيماً لدين الفطرة فإنها أمر تصاحاحبه الموعظة المؤكدة، ومن تم يضرب إلى أعماق المجتمتع متبنياً له كأفضـل وأعلى ما يكون في بناء المجتمع السليم، لإراحة الإنسان، وإزاحة المشاكل التي تحول بينه وبين رقيّه كإنسان.

 تم يشمل من سواه، وإنه فعلان من الأُنس .

فأُنسه وإنسانيته يقتضيان الإحسان بالوالدين اللذين يبذلان من عصارة حياتهما له ليحيى آمناً مرتاحاً، ما لا يبذله أيةٍ كان ممن تحسن إليه وتضسي

إنها وصية للإنسان قائمة على أساس فطرته الإنسانية، دون حاجة إلى غيرها من صفات ذاتيات أو مكتسبات، كما وأن صفة الوالدية الحنونة

الرحيمة المطلقة دونما بغية جزاء أو شكور، هذه الصفة تزيد تأكيداً في توفير حنان الأولاد كأقل جزاء لهم وشكور، حنانآ مطلقآ دون شرط إلا الوالدية .


 ليوسف، فضـلاّ من الله ورحمة، فالإحسان بالواللدين، إحسـان مصـاحب ملاصق دون أي بعد ولا امتنان، ولأنه إحسان بسبب الوالدالدية، وأما إحسان الله بالمحسنين فملاصق مصاحب كأقرب وأحسن ما يكون، وإن كان بامتنان

بسبب الربوبية لا العبودية اللهم إلا فضهاً .


 يصـاحبه الامتنان من محسن إلى من يستحق الإحسان، فهو إحسان سيى
 فالإحسان بالوالدين يعني أحسن الإحسان وأقربه (اوبالوالدين") : بسبب




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: •1. } \\
& \text { (Y) سورة القصص، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: }
\end{aligned}
$$



 بوالديه وإحساناً بوالديه، بسبب الوالدية مصاحباً ملاصقاً .

 بهما إن أحسنا!
 فللفاضل فضله بمزيد الإحسان:

 والحسن هو الفعلل الحسن المبالغ في الإحسان لـحد كأنه الـحسن ذاته، تدليلا على مدى الإحسـان الواجب بهـما، أنه لأعلى المستوتويات قدر


 فلا يبدل الإحسان هنا بالإساءة، وإنما ترك الطاعة في الإشراك بالله، مع



فلقد أريد من الحسن والإحسان هنا وهناك أحسن الإحسان، وكما أنهما بذلوا لك من الإحسان أحسنه، وحينما لم تك تملك لنفسك شيئاً! . نرى الوصية بالإحسان تكرر في القرآن بحق الوالدين دون الوا الأولاد اللهم إلا نادرة بشأن الميراث - لأن الفطرة الوالدية وحدها تتكفل برعايتهما

$$
\begin{align*}
& \text { ME M M M M }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: A }  \tag{Y}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة لقمان، الآية: } 10 \tag{£}
\end{align*}
$$

للأولاد، رعاية ذاتية لا تتحتاج إلى وصـية وأثـارة، بل وقـد تزيـد على



 وهم فقط بحاجة إلى إيقاظ فطرة الحنان والطاعة والإحسان بالوالدين، فيكل بلا


 الإحسان بهما لا يختص بالنواحي الظاهرية المادية، فأحرى لهما النواحـاحي النفسية والروحية، فمحاولة الأولاد - بوسائط أو دون وسائط - لإهداء الوالدين إن كانا ضالين، إنها أحرى ما يكون من الإحسان بهما، ألن تضـمن إسعادهما في الحياتين
تم وحق الولد على الوالدين أن يعلما أنه منهما ومضهاف إليهـما في
 على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه.
تم الوالدة أحق من الوالد في واجب الإحسان بها لأنها تتحمل وتعمل أكثر من الوالد في الأكثر، يوحي بذلك ذكر متاعبها فقط بعد الوصية بحـلا بحقهما





وضع، فما هو كره الحمل؟ هل هو حمله بعد الثقل؟ أم وحمله منذ اللقاح

 حمله وامتصاص الحمل في كافة أدواره من رمق الأم، غذاء: ودماء: أم ماذا . فعلى ضوء تقدم علم الأجنَّة يكشف لنا في عملية الحمل طرف جسيم ضخم نبيل في صورة حسية مؤثرة: ". . . إن البويضة منذ تلتقي لقاحاً بالخلية المنوية تسعى للالتصاق




 نقياً غنياً لهذه البويضة الأكالة، وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصاصه

 وقد يوحي تنوين التنكير هنا لـ (آكرهاً") بنكارة الحمل في زاويتيه هاتين،



 نمرتها، رغم أنها تذوي وتموت وتتمزق وتذوب، ولكنها أمّ، حنونة عطوفة

لحملها، لحد قد ترضى أن تموت والحمل لا يموت، أو تتأذى هي والحمل


 فهل كله أن يجازيها أقل جزاء ولو بأكثر الإحسان، كلا نم كلا . ولقد صدق الرسول رجل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها فسأله

إنها توحي بأقل الحمل إنه: (ستة أشهر) حيث الفصـال - وهو انفصـاله

 أشهر، فلو وضعت المرأة حملها عندها لم بكن بذلك البعيد، فضـلاّ عن آن

(1) (1) رواه الحانظ أبو بكر البزاز بإسناده عن بريدة من أيه.
(Y) سورة البقرة، الآية: (Y (Y)
(Y) اللنر المتور 7 (


 [الاحقان:


 مذا! ولقد نسي الخليفة مذا الحكم حينما رنعت امرأة أخرى إليه ولدت لستة أشهر، نقال=
 : وَ
إن الأربعين هنا هو أبلغ الأشدُ، كما الأشد جمع الشَّد: هو الاستحكام


 في حياته، المتكفَّل بها في شؤونها من قبل الوالدين أو غيرمهما، حيث لا




 والحكمة تم في الأشد المزيد.
=


 حرب بن أيم الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة ألـي أشهر فسأل عنها أصحاب

 بلغنا أنها ولدت آخر لـنتة أشهر سورة النحل، الآية: سع
سورة فافر، الآية : IV .

سورة الانعام، الآية: lor
سورة يوسف، الآية: YY.

وإذا استمرت الأشد في التعامل والتكامل، تصل إلى الأبلغ في كمال

 بل العقل فقط - كاف في جري قلم التكليف، اللهم في الجسـم اللذي لا









 ولكي تستصلحها بما يصلحها .

هذا هو السير العادي في آدوار السن، وليس لزاماً دون استثناء، فقد
 وكما آمن علي الرسول محمد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: } 7 . \\
& \text { (Y) شد العقل، أو شدي العقل والجسم. } \\
& \text { (r) سورة مريم، الآية: آ آ }
\end{aligned}
$$

 أنظر إله وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف تامته لأصحابنا بمصر فيينا أنا كذلك حتى=

الأغلبية، دون العمموم(1)، ودون شخص أو أشخاص خصسوص، نم إنها توحي بمدى حاجة الأولاد إلى كفالة الوالدين، وإلى حد الأربعين أيضاً،
 الوالدين ولو أقل جزاء؟ اللهم لا! إلا أن يستمدوا في ذلك برب الك العالمين! :


 أفكر، وإنما هو إلهام عملي، أو إفهام يتبعه العمل : دعوة مـارمة تدفع


 وكفلاني كبيراً : أن أشكرك في نعمتك علي بأداء واجب طاعتك وعباد ألادتك، وأشكرك في التي أنعمت على والدي أن أن أقوم قومة حسنة في الإحسان بهـيما ،

=





الئصصان وينبغي لصاحب اللخمسين أن يكون كمن كان في في النزع
 عن قول اله

 سورة الفاتحة، الآية: 0
 هذا المئلث الميمون المتتهي إلى نتاج رأس الزاوية: العمل الصالح المرضي :

## 

كأنه الشكر فقط والأولان يهيئان له فيتقدمانه : أقول شكراً وأؤمن شكراً



 يضم إلى شكر اله شكر الوالدين شكراً له دون سواه.

أن بكونوا لي كما كنت لوالدي إضافة إلى سائر الصـلاح، كجزاء متتابع

 متتابعاً جماعياً يتبنى إصـلاح المـجتمع على قواعده الأصيلة االوالدان والأولادها

وإنما في ذُرِيَّيَي لا ذُريّيَّي ككل، حيث الإِلا الممكن المعقول، وأما الكل فلا ، كيف وهو يشمل كافة الأنسال الناسلة منه بينه وبين القيامة وهذا مما لا يكون، ومن أدب الدعاء رعاية الإمكان عقلياً
 الظالمون لا يأهلون الصـلاح، وكما عن إبراهيم وَأَالَ وَمِن ذُرْتِيَّيْ تَالَ لَا يَّالِ
 شروط.

وهذه سنة إلهية أن يجازى الأولاد بما فعلوا بالوالدين وبالعكس في


ولماذا هذه الطائلة في الدعاء، الشاملة له ولأبويه وذريته؟ إصـلاحاً لهم
جميعآ، بما يوزعه الله أن يعمل صالحاً يرضاه؟ :
لأنه تاب وأسلم:
:
توبة إلى الله تم إسلام لله، فلا إسلام قبل التوبة، كما لا استجابة لدعاء
 أدنى الإسلام الذذي لا يضهره عدم التوبة بل ولا الكـفر في الباطن كـمـا المنافقون بهذا المعنى مسلمون! .

 الإيمان، فما لم يكن إيمان فلا إسلام! وهذا الإسلام هو الإيمان والعممل



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآلية: MY. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآلية: } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة مريم، الآية: •7. }
\end{aligned}
$$



أولئك الأكارم، التائبون نَصوحآ، المسلمون حقاّ، الصالحوون أعمالآ، الشاكرون له، المحسنون بالوالدين، أولئك اللذين يتقبل الهُ عنهم أحسن مار الها

 سيئاتهم كل سيئاتهم، وقد يبدل سيئاتهم حسنات إذا أحسنوا التوبة والإسلام


نتجاوز . . في أصحاب اللجنة، وهم درجات، فالتجاوز أيضـاً درجات
ولحد تبديل السيئات حسنات:


 كما هناك، وترك أسوا السيئات كما هنا، هما من أشفع الشفعاء عند الله لتكفير سائر السيئات: إيجابية في فعلها، وسلبية في ترك صغانر الواجبات فإنه من السيئات.

تم يقابل هؤلاء الصالحين بجماعة طالدين عاشوا حياتهم كفراً باله وكفراناً بالوالدين، فحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقاذ، الآية: (Y) } \\
& \text {. سورة العنكبوت، الآلاية (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: الان }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء السادس والعشرون

 . . الإنسان الذي سامـح عن إنسانيته، آن عزب ضــميره وغرب عقله وهربت عاطفته، وحتى بالنسبة لواللديه المؤمنين اللذين يحذرانه الوعد الحق! هذا اللاإنسان - إذ عبر عنه بـ מالذي" لا الإنسان - :

 تحذيرآ له عن الكفر والفسوق، حناناً عليه لما بعد الموت، كما يحنَّان له

قبل الموت.
 وعدا، مقابلة الحسن بالسوء! رغم أن أفّه محرم لهما وحتى إذا كبرا وساءت



 فكيف إذا حسنت أخلاقهما وأحسنا إليك في الأولى والأخرى : أن وعداك الخخروج للحياة الأخرى، ليقفوك على حد العبودية في الأولى، فهل لك أن تجابه هكذا إحسان من والديك بأسوأ السوء؟ : بتأفف جارح وقع :

 قبلي ولو واحد، ولم يخرج ولا واحد، فالذروج إذاً أسطورة!
(1) سورة الإسراء، الآليتاذ: צץ، عY.

$$
\text { (Y) سورة لقمان، الآية: } 10 \text {. }
$$

M- - 10 :
وما أحمق هذا المسكين أن يستدل بعدم اللخروج إلى الحياة الدنيا على

 خرجوا إليها بإذن اله تدليلاً على إمكانية الخروج بعد الموت الـا تم الخروج من الأجداث في الأولى ليس لعبة فوضى أن يبعث جيل مضى في عهد جيل أتى، إنما هو الحساب في الابي الجماعي الختامي للرحلة كلها

وإذ لا يعقل ويفهم هذا الولد الغبي لغة الإنسان ولا ححجة الرحمن،
فماذا يصنع الوالدان بهذا الديوان إلا :

إن وعد الخخروج - حق : نابت بكافة صـنوف البراهين، عقلية وعدلية


 التي تتنقل للتفكه والمسخرة!
فيا عجباه من هذا الحمق العميق أن يعكس ا"مر الحق والباطل هكذا ها

 الفوضى ليس بها وهو لا يملك أية براهين؟ تم: هاللذي" هذا ليس يعني شخصاً بعينه كما يدعى (r) ، بل هو كل من

$$
\text { (1) سورة النمل، الآية: } 7 \text {. }
$$


 عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن السدي - كلهم انذ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر بت

يعق والديه كافرآ بالله واليوم الآخر هكذا، وهم جماعات وليس واحداً وكما
يقول اله :

: كَ (14)
(أَأَلْكَكَ


 من خسارة الأمن والإيمان دنياً، نم خسارة النعيم والرضوان عقبى! إمبا تم وليس أولاء وهؤلاء على شرع سواء في الجزاء ثواباً وعقاباً - بل :
: (19)
 =







 فيه نزلت، نزلت في فلان ابن فلان

 يحق عليه وعد اله في أمم تد خلت من قبله
r.- سورة الأحقاف، الآيات:

مراتبهم درجات، ولغيرهم كذلك دركات، وليست فوضى وبلا حساب وإنما
 درجات وكما في كل زاوية منه درجات، كذلك وئالوث اللاإيمان دركات
 وكما أن درج المؤمن والكافر في درجة واحدة ظلم، كذلك درج كل





- ${ }^{\text {يَ }}$
 درجات الاستعدادات ليست مـما عملوا، وإنما ابتلاءات من الله : وُورَنَعَ


وإنما الجزاء الحساب يوم الحساب حسب اللرجات مما عملوا ، لا ما



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: } 170 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة طه، الآية: V0. }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء السادس والعشرون

(r) ${ }^{\text {( }}$

 من غايات اللرجات، فأعمالهم هي التي تجعلهم عند اله وبإذنه درجات، وإن كانت الحسنات بفضله مضاعفات، وإن كانت بعض السيئات بفضله
 توفية عدل، وإن كان هناك فضل فوق عدل، وليس هنا ظلم دون عدل. تم إن توفية الأعمال؟ هي الوفاء الكامل للعاملين بنفس الإعمال: إبرازاً



فهي تشهد لك أو عليك يوم يقوم الأشهاد، فتعذب بها نفسياً أو تتلذذ على رؤوس الأشهاد، ثم هي تتحول بإذن اله إلى ملكوتها وحقائقها الثا الشريرة


 جزاء عدلاّ وفاقاً في العصيان، ومع فضل من الله في بعض العصيان تكفيراً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: •ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: بانا } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) سورة النمل، الآية: •9. } \\
& \text { (7) سورة ق، الآية: YY. }
\end{aligned}
$$

وعفواً، ومع الفضل كل الفضل في الطاعات، إذاً فلا نقصان لا في طاعة
ولا عصيان.


هنا معرض السيئات بعد أن قضي الأمر وأتى دور الحسـاب : ؤيُرْرَ






 عرض وعرض ولكن دون أي خفاء في أيٍّ منهما كمتاع، فأنتم ؤَيْمَبِذ
 لا تخفىى خافية من سيئة ظاهرة أو باطنة، وأما جهنـَم



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفجر، الآية: بץ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) العرض هور إظهار لعدم المانع من تلبس شيء بشيء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الحاقة، الآية: 1A. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الااحقاف، الآية: عץ. }
\end{aligned}
$$

"(1) ${ }^{\text {(1) . . . }}$
فلما تممت الـمعارضة الـحجة الذاتية في الـمتاعين الـمعروضين، حقت كلمة العذابب، وبعد مصارحة الدحجة من رب العالمين :
. . . . .

خلِقت لكـم وأحلت لتكسبوا بها حسنات، وتنموها لعقبى الحياة، ولكنكـم اذهبتموها في دنيا الحياة، مستمتعين بها في الشهوات، مستغلين إياها للتموبقات، فلم تبق لكم - إذاً - طيبات، ولنما خبيئات نتنات، اللههم إلا من تمتع بالطيبات المـحلالت وأمتع، واستفاد من زينة الله التي أخرج لعباده
 وإنما اللذي يستمتع بها إخلاداً إلى الحياة الدنيا فيقال لهـم:
سورة فافر، الشآية: الآية: ع ع ع .

قد يكون إذماب الطيبات إخلاداً إلى الدنيا فهو كفر، أو يكون تمتعاً بالحلال دون غفلة

 وإنما زهداً في الدنيا وتسكيناً للفقراء وكما يروى عن عمر بن الخطاب قال : استأذنت على
 التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً فسلمت حليه نم جلست فقلت وري نيي اله وصفوته وخيرته من خلقه وكسرى وقيصر على سرر اللنمب وفرش الدييباج والحرير،

أولئك قوم مجلت طيباتهم ومي وشيكة الانقطاع وإنما أخرت لنا طيبا طيباتنا .
 من راقعها، ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها؟ نقلت : امزب عني : نعند الصباح يحمد القوم السرى .
وني اللدر المنثور 7 :


ها أنتم لم تدخروا من هذه الطيبات شيئاً تعيشون بها في الأخرى، إذ



ترى وما هي الطيبات الذاهبة الفانية في الحياة الدنيا، الني كان من المفروض إبقاءهـا واستئمارما للحياة الأخرى، والدنيا بما فيها فانية لا

تبقى؟!.
إن الطيبات مي طيبة الحياة: روحاً إنسانية وعقلاً حالاّ ومالاّ، وكل ما رزقك اله من مظاهر الحياة، روحية ومادية، التي تتبنى لك حياة سعيدة في العاجل والآجل. ولكنك أذهبتها في مذه الدنيا مبصراً إليها كأنها الحياة
 الأولى ومستكثراً للأخرى، فأنت أنت الأحمق الأطغى أغمضت عين العقل =
 الستر ونزعت الثللين من المبيين نتطتهنها فبكى الصبيان نقسمته بينهيا فانطلقا إلى رسول الش الح


احب الن ياكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا .


 أترى الشا إحل لك الطيبات ومو يكره أن تاخخلما؟ أنت أمون على اله من ذلك! تال: يا أمير
 (الش تعالى فرض على أثمة الحق أن يقدروا النفسهم بضهعة الناس كيلا تيغ بالفقير فتره. (ا) سورة الروم، الآية: V.

فأذمبت طيباتك في حياتك الدنيا، وبدلت نعمة الله كفراً، واستمتعت بها كأنها فقط للأولى، ولإثباع غريزة الشهوات، فلم تبق لك أية طيبات، اللهم



 فلا متعة لكم منها فيها حيث أذهبتموها في متَع الأولى، وهذه إهانة لنعم اله ومهانة للطيبات تجزون بها جزاء وفاقاً :

 الأخخرى، وكما أنه يخلف فسوقاً : خروجاً عن طاعة الله، فمعظم الفسوق من مخلفات الاستكبار كما أن الاستكبار من خلفيات الإخلاد إلى اللحياة الدنيا : ظلمات بعضها فوق بعض.

إن الاستكبار فسوق عن طاعة اله، ومروق عن عبادة الله، فإن الكبرياء ليست إلا لله، فالجزاء، العدل، الوفاق الفرض، لمن المن استكبر في الأرض، ليس إلا عذاب الهون: هوناً على هون، فمن عذاب ما ليس على هون رغم أنه في نفسه هون، وذلك للفاسق غير المستكبر . وقد توحي آية الفسوق هذه بأن الكفار مكلفون بالفروع، مؤاخذون عليها كما الأصول، حيث الفسوق بالاستكبار ليس إلا عمل المعاصي وترك
(1) سورة الثورى، الأنفال، الآية: : سع ه.

الطاعات، كما الاستكبار في الأرض، نكران للأصول، واستبداد على اله

 والكفر فقط: بل والمعاصي أيضاً .
 الكفر، إلا أنها امتناع بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
 وَيْنِ مَفِفِية












 وأطنى، فلم تغن عنهم توتهم ولا طغواهم ونروتهم شيياً، وبآحرى هؤلاء الذلين ابتلي بـم الرسول محمد




 وأظلم وأطغى، فلقد كانوا أقوى الأقوياء وأشد الأشداء في التاريخ.
 إلا هالح العقيدة، فهي بحذافيرها لا تنفع ما لم تكن أخوة الإيمان كما لم تنفع أخا عاد وكذلك أنت مع قومك.

 خَارِيِقِ)(r) وهم كانوا أقوى من قومك مُكنة ورذالة، وأنت أقوى منه مكانة

ورسالة.
(أذكرها ما طاب لك وطيتب خاطرك ولقد ذكر كما أمر بقوله
("يرحمنا اله وأخا عاده")
 الكُثب المرتفعة من الرمال المعوجة حيث كانت منازي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 . .


الاأحقاف: أراضي الرمول والصخور، المبنية عليها إرم ذات العماد، وهي


المنقطعة النظير في تاريخ الإنسان؟

 من القادسية(£) أم ماذا؟ القدر المسلم قرآنياً أن الأحقاف هي أودية(0) الأراضي التي بنيت عليها
(1) (1) يروى عن ابن عباس كما عنه والضشالك أنه جبل بالشام.
 (Y) لها الشهر













 اقول: ولم يبت أحد من مذه الوجره لأنها فيلات أو أخبار آحاد اللهم إلا ما يوحيه القرآذ كما بينا .
 (0) التي بنيت علهها إرم ذات الععماد.

إرم ذات العماد، وإذا كانت باقية حتى الآن فقد تكون قلعة بعلبك، العماد






 المسـاكن هي محال السكن : أعمم من البيوت، فقد تعني مسحال البيوت،

 ظَلَّورّأَ .. .
 مساكنهم مبينة زمن نزول القرآن ومرئية، ولا تتميز مساكن المعلذيبن إلا ببقاء

 ذات العماد.

وبما أن الغرض منا لا يتعلق بمكان الأحقاف إرم ذات العماد، وإلا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحاقة، الآية: A. } \\
& \text {. سورة الناريات، الآيتان: (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$




 (1) . . . .




آبائهم إنذار لهم .
فكذلك الرسل من بين يدي هود ومن خلفه، دون الذين أتوا من بعله،



 ودعوة الرسالات الماضية والحاضرة - وكذا المستقبلة هي في صيغة


= برموت يلقى فيا أرواح الكفار وخير بئر في الناس زمنز وشر بئر في الناس برموت ومير ذالك الوادي الني بحضيرموت. أقرل: "الإمه منا لا يعني إرم ذات العماد، وإلا كاذ مطروهاً مكذوياً هلى الإمام علي إذ لا يقول ما يناني القوآنا : فإن إرم فيه مي بالآحقان. (1) سورة اللاريات، الآيتاذ: كا، 1 (1) سورة يس، الآية: 1.
 يضاف يوم الصرصر يوم نحس مستمر، فيوم عذابهم عظيم في اللنيا كما هو
عظيم في الآخرة.
 خلفهم، كذلك هي مقالة هود لعاد إذ يخوفهم بعذاب اللنيا قبل الآخرة وكما
قالوا :
 توحي أن وعد عذاب يوم عظيم يختصهـم كما طلبوه، وكما يعمهـم
 يختص في وعد هود يوم الدنيا، بعدما وعدهم مراراً وتكراراً عذاب الآخرة. فيا لهذا الحمقق الصارم والكفر العارم آن عاداً يعكفون على آلهتهم
 م :
 ظلموا، فهم في نظرة العذاب، ويزعمون أن هوداً هو الآتي بالعذابه، وكأنه إله مع الله!.
 عذاب يوم عظيم وإِن كُتَ مِنَ ألمَّدِدِقِنَهِ في نبوتك وإنبائك :





حقيقة العذاب الموعود؟ ولا شكله وكيفيته؟ ولا متى يحين حينه، إنما


 وهذه هي السنة العامة في معـجزات الـمرسلين، إنها من ا'فعال اله الخاصة وليست من أفعالهمّ، وإنما تجري بإذن الله على أيديهـم أم بوعدهـم


يشاء منهم، وكما أرى إبراهيم كيف يحيي الموتى أم ماذا ${ }^{(1)}$ (Y)


وليس عندي.


فيا لآية العلم هذه من زوايا ثناث، قارعة حجتهم الداحضة: أولاً بانحصـار علم العذاب الآية بالهه، نم إنه ليس إلا مبلغاً عن الله، وأخيراً



 يَّهَلْونَه(r) إذاً فأقلهم جاهلون وهم القاصرون! .

(1) سورة مود، الآيتاذ: Yץ، سז.
(Y) قد نشبع البحث عن المعجزات حته في محالها الأنسب إن شاء الش تعالى

سورة الأنعام، الآية: 111 .





أراكم تجهلون وحتى مصالحكم في الحياة الدنيا، إذ تطالبون أخاكم
 متهددين إياه: لو لم يأت به فهو كاذب في وعده! . ترى كيف تجهلون مدى وعدي؟ فلم يكن إلا وعداً غير موقت، وأن اله يأتي به إذا شاء لا أنا، ولكنكم قوم تجهلون لغا تلغ الإنسان، فتستعجلون إلون إلى
 وإن في ذلك جهالات وحماقات:
 Y فتكنبون:




فلنفرض أنني ما جئت بالعذاب، فكيف أكون كاذباً وليس التعذيب من شأني؟ أو ا'جّل عنكم العذاب فكيف لا أكون هـادقاً وليس التعجيل من شأني؟.
تم وفي تعجيل العذاب كما عجل به عجالةُ دماركم فماذا تربحون،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النمل، الآية: عا }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآيتان: 09، • } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزءء السادس والعشرون
 ولستم في تأجيله تُخسرون وتكذِّبون، إذ لم يكن الوعد كما تستعبجلون، فأنتم أنتم الخاسرون في عاجل العذاب وآجله، فكيف تحمقون في مجابهة رسولكم الناصح الأمين، متهددين إياه بالتكذنيب لو لـم يأت بما تهوون،


بَُهْ
فلو وقفتم عند حد فيما تجهلون! ولكنها مستمرة وحتى إذا جاءكم
تحسبونه عارضاً يمطركم:




 وعطش شديد وڭَالوأه : استبشارآ بعارض ممطر بعد جلبه، واستهزاء بهود:

 وليس سحاباا عارضآ، وإنما من تُخنها وتكاثفها خيّل إليهم آنها سحاب
 وإنها . . .


(1) سورة الصافات، الآية: AY.
(Y) سورة الحاقة، الآيات: Y-A (Y)
$\qquad$




تستقبلهم عاصفة مدمرة مزمـجرة، وقد بلغوا في حمقهم لعمقهم أن حسبوها عارضة ممطرة، وهم أولاء ضـحايا الزممجرة، فانحسمورا حسوماً
 اللهم لا إلا باغية! .
إن الصرصر العاتية دمرتهم - كما تدمر كل شيء - بحيث لا يرى إلا مساكنهم: الأحقاف المبنية عليها أرمهم وبيوتهم، فالتدمير الاستئصال هو




(r) وعله أولى لما قدمنا

ومن عجيب الأمر أنها اخخرجت في مثّل خـرق الإبرة. . . أو "مثـل
 دنياهم، فأولى لهم في أخراهمب! أهم
(1) (1)






الغرتان في تفسير القرآن/ الجزءء السادس والعشرون
وترى هل كان هؤلاء الأغبياء ضععفاء ولذلك حسموا؟ كلا! وإنهم كانوا
أقوى الأقوياء وأقوى منكم :


: (1) (1)
آية التمكين هذه توحي آن عادا كانوا أمكن من هؤلاء وأسمع وأبصر وأفأد، ولأنهم كانوا يجحدلون بآيات الله ويستهزئون ما أغنت عنهم ما فا فضلوا

 مكنتهم وهي أضعف وأقل قدراً، فما هي مكنتهم الأقوى؟ وما هي قي قوتهم في الثلانة الأخرى؟




ولأن عاداً ألعن حماقى الطغيان فليكونوا هـم من آشدهم قوة وآثاراً في
الأرض، وأحسنهم آثاثأ ورءيا، فأشدهم عذاباً في الآخرة والأولى هنا نتبين آن (إننه) تنفي عن الحاضهرين زمن وحي القرآن المكنة التي
(1) لقد ذكرت عاد في £ والعناد، ومن العذاب الثديد. (Y) سورة مريم، الآية: (Y)
. (Y)


كانت عند عاد، فقولة من قال: إنها زائدة، فارغة زائدة، إذ تنافي بلاغه
 وأقوى، على أن المساواة في المكنة بين الغابرين والحاضـرين لا تلا تالـيدهم
عبرة.

تم المكنة الأشد في عاد تعني القوى العقلية والعلمية والجسمية : وأَّثَ

 ولعل آثار بعلبك من تلكم الآثار، التي تحدلّت عن آهارهـم في حمل
 وكم من أشلاء فرشت لكي تقوم تحتها هذه العماد في إرم عاد؟! . ولقد جمعوا الكممال عقلاّ وجسماً، والجمال رأياً ورءياّ، أكمل من
 ولا قوتهم في العقل والمال والجسمم. . ولأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها . . تم الثـلاثة الأخرى : السمع والأبصار والأفئدة، لا بد وأنها - كذلك - أقوى ولكي تزيدهم قوات إلى قوات قوات، وإلا لم يكن


 في مختلف الطاقات: سمعاً وأبصاراً وأفئدة أم ماذا ، وقد تحول إلى دركات

 وكان حقاً عليهم ما حاق بهم! .
(1) سورة الأنعام، الآية: 170

إنهم كانوا أُسمع من مؤلاء بآذان مداركهـم، وأبصر بأبصـارها، وأفأد

 يستعملوها في التسمع للآيات والتبصر بها والتفوؤد لها، وإنما أخلدوا بها إلى الحياة الدنيا فجمعوا لها غافلين عن الأخرى، فما أغنت عنهم في دفع العذاب، كما لم يندفعوا بها إلى الصواب والثوابـ
كذلك والحاضرون المتحضرون، الذين بلغوا من المكنة، وفي اللمـع
 ومغاربها من الإذاعات، ويبصرون صـورها من التلفزيونات، ويعقلون
 وعلى أضواء هذا الميلث تمكنوا فيما لم يمكَّن فيه إنسان التاريخ فيما نعلم.
 مكذبون بآيات اله وجاحدون، وسوف يحيق بهـم ما كانوا به يستهزئون: جابكِ

فالعبرة التي يستفيدها كل ذي مكنة، وكل ذي سمع وبصر وفؤاد، آلا
 قوى الكون، لو لم تجر في مجاريها، والـو وتباباً تدمر كل شيء، كما فعلت بعاد ونمود!
فتلك عاد تذمروا وتدمروا، تسمعون أخبارهمم وترون آثارمـم، ولكي تعتبروا بهم وبأخرابهم:



أولاء قوم عـاد وآكم" هـم الـحاضـرون في الـخطـاب؟ نـم وكيف يـرجع المهلكون بعد هلاكهم اللهم إلا إلى الله يوم اللدين؟ .

 يرجعوا أهلكهم الله.

 اللدمار كما أهلك ما حولكم فما لكم لا تؤمنون؟

وتصريف الآيات مو صـوغ آيات النبوات وسائر الآيات في صيغ مختلفة
 ولكنهم. . . صرفناها لهم لينصرفوا، إلا أن صيغة الكفر المعاند لا تنصرف، إلا إلى جهنم وبئس المصير •



 المركز الرئيسي للدعوة الإسلامية العالمية.

ولكنما القرى الهالكة حولكم، القريبة تكفي عما هي بعيدة عنكم ومنها


ضلت عنهم وألهت؟ :
(1) سورة الشورى، الآية: v.

مورة الحاتة، الآية: A.


وكيف ينصرونهـم في بأسهم وهم أولاء كانوا لهـم جنداً محضرين،

 تنفعهم حين بأسهم كما كانوا لها جنداً محضرين؟.
 وعن كيانها - بأحرى - إذ ضلت ألوهيتها المؤتفكة : واقعياً إذ ما أثرت الـوت، وفي ظنهم: إذ عرفوا أنهم خاطئون، فحين البأس الموت تكشف الـحمقائق ،

 علل منك أو من حجاب الحياة الدنيا.






وَوَذْلِكَ الدمار المـخزي البعيد - على تبين ضـلالهم بضـلال الكهتهم
(£) سورة الأهراف، الآية: (FV.

سورة الأحقان، الآيات: Y - Y Y
 يوم تظهر الحقائق دون حجاب، فلأمل الحق الثواب، ولهؤلاء الهاء الآفكين

المفترين التباب!
لقد انتهى يوم الفوضى الضـلال، اللي كان يعيشه الضالون بكل الون رعونة















- . جولة جديدة فيها استماع الجن للقرآن فرسالتهم إلى سائر الجن،
 فمشهد الفرع المصدق للقرآن يدفعنا للإيمان أككر مما كان.

 الصرن هو رد الشيء من حالة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، مما
 لاستماع القرآلن، وانما هو إلهام لهم إلهي: أن ينصرفوا من من حالتهم اللسابقة، البعيدة عن الرسول

 وحياً رسالياً يحمل رسالة إلهية يحملها المرسلون، فبأحرى ألآلا يكون صرف
 الوحي بحذافيره انقطع عن غير محمد اللكبرى، اللهم !إلا إلهامات تخص المؤماتمنين حسب اللدرجات ومنهم رسل
 لاستماع الوحي ومـحادئات المـلأ الأعلى، قبل هـه الرسالة الأخيرة نمّ




 الرسالي والإلهام، ولكي يسد كل تُغرة من فكرة الوحي بعد الإسلام! فلا
 ا'قدارهم، رغم ما تجدها لما قبل الإسلام، وحتى بالنسبة للنحل ولما اللأرض!


$$
\begin{align*}
& \text { سورة القصص، الآية: V. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الجن،، الآيتان: ه، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

التفصيل إلى سورة الجن ج YQ
 شيطان إلى شيطان وليس من الله في شي؛!.

تم النفر من الجن هنا هم النفر الذين فصَّلت نفرهم سورة الجن : انزعاجّاً من الجو الطائش الفوضى إلى أمان وحي القرآن، فلم يكن مصـادفة عابرة، وإنما صَرفاً من الله لهم مقصوداً، ولأنهم كانوا من أصفى الأصفياء بين الجن، وإلا لم يصرفوا لحمل رسالة القرآن من الرسول إلى قومهم، دون سواهمم.

لقد صرفوا إليه



وترى كم عدد المصروفين من نفر الجن - علماً بأن النفر لا يقل عن
 هذه الرسالة السامية، وليرجعوا إلى قومهـم منذرين، وبما أن النفر يضـمّن معنى الجههاد، فليكن في صرفهـم إلى الرسول جهادّ، مصروفين إليه ومنصرفين عنه، وهل تكفي ثلاثة واضرأبها لذلك النَّفرْ الجهاد، وضد اللجن
سورة الالنعام، الآية: :IY.
 مسعود



 إلى الحجرن، مما يدل على أنها شعب واحد ياسمين أشهرمما الحجرون كما مو الآل الشعب

الحجرن الـا
اللدر المتنور 1 : § ابن مسعود

الكافرين؟ لعله وبنصر الها! ولكنما الحـال تقتضي أن يكونوا أكثر عدد





عشرة لمكان النفر خلاف ما قد يروى
 القرآن، ولا الانصراف إلا كلإنذار بالقرآن، ولأنه الحجة الوافية لإنبات وحيه، ورسالة نبي القرآن.





(1) الاحتباج للطبرسي عن موسى بن جعفر عن أيه عن آباثه عن الحسين بن علي عن أمير




 قال: وكانوا تسعتا، واخرج مثله الطبراني والحاكم وابن مردويه عن صفوان بن المعطل . ومثله - أخرج الواتدي وابوب نعيم عن كعب الأحبار .
 كانوا من لبد الخير في سائر اللبد الراجع تفسير سورة الجن، وقد أخرجه في اللد المتور عن عدة طرق عن الزير .
 أخرجه ابن أبي حاتم من مكرمة في الآية تال: مم اثنا عثر الفاً من جزيرة الموصل.

فليكن القرآن الذي سمعوه قرآناً جامعاً لما يتطلبونه : حجة الرسالة،

 قلوبهم ومشاعرهم ما لا تطيق إلا تصديقه والإسراع في إبلاغه، ولإنها لهي
 قاهر بليغ، تدخل حشاشتُه القلوب، فتقلِّها إلى مقلب القلوبا
 دونما آية أخرى، إلا هي نفسها؟ إنها :!

. . . .
钅
(r) (r) 6 伿

 آن يكونوا كفاراً، والمـرسلون هـم المصـطفونا

 كأساس، وكتاب عيسى لا يحملها، وإنما يدعو إلى كتاب موسى دون زيادة
(1) (1) (1)

 آلاثك رينا نكذبه،
(Y) سورة الجن، الآيتان: 1، Y.

CY9 راجع تفسير سورة الجن الالفرقان ج (Y)

إلا دعوات أخلاقية، وتحليلات لبعض ما حرم ابتلاءء في كتاب موسى(1)،
 أخلاقياً، اعتبره رسل الجن هنا استمراراً لثشريعة موسى، إذاًّ فالقرآن كتابٌ




 حَمِيدِج

ولا يعني تصـديق القرآلن لـما بين يديه، تصـديق الـموجود من كتب
 تصليقاً لوحيها، لا تثييتاً للعمل بها، اللهم إلا الأحكام التي لم تنسخ منها . وترى كيف عرفوا أن القرآن نزل ككتاب موسى؟ لأنهـم آمنوا من قبل


 وأحرى، فإذا كان كتاب موسى وحياً وليس فيه آيات النبوة إلا قليلا، فليكن



 [الأنقام: 1414]
\&Y: سورة نصلت، الآية (Y)
(Y) سورة البقرة، الآية: بر.

ناجح بين القرآن وكتاب موسى، دون حاجة في القرآن إلى بينة سواه، مهما احتاجت التوراة إلى بينات سواها! ! فالإيمان بالقرآن، فبمن أنزله ومن أنزل عليه، إنه استجابة طبيعية مستقيمة
 سواه، بل هو حجة الحجج تدل لوحيها بنفسها كالشمس في رابعة النهار! ال

(高
اله
(1) وأما رسول الهُ فـ : . . .



 (7)

وأما كتاب الش، فهو هو الأصل في مادة اللدعوة، لولاه لم تكن رسالة


وإن دعوة الله لا سواه، بينة في رسول اله وفي كتاب الله، داعيتان

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة آل عمران، الآية: ّبر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) سورة ق، الآية: } 0 \text { ع } \\
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1•^. } \\
& \text {. س• : سورة الجن، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة المؤمنون، الآية: Vr. }
\end{aligned}
$$

تحملان بينات من الله مع بعض، كما يشهد بعضهها لبعض، فرسول الله مو
 داعياً اله! .
 تصديقاً بالجوانح والجوارح، فلا فحسب إسلام الإقرار، ولا إيمان التصديق، بل وإيمان العمل أيضاً : مئلث الإجابة: لسانآ وقلباً وأركانآ بدرجاتها :
 كلا - لأن اللنوب تشمل ما تقدم قبل الاستجابة وما تأخر بعدها ، وليس الان الا ليغفرها كلها بمجرد الاستجابة للداعية والإيمان أيآ كان! وإنما يغفر ما تقدم
 سَكَّه(") " ويغفر بعض ما تأخر لنلك الأهـل، ولأنه من أكبر الحسنات



 درجات، فغفوان بعض الذنـوب وإجارة الـعذاب أيضـاً درجات بـدرجات



1钓


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنفال، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: ابـ، }
\end{aligned}
$$

 داعي الله: لا رسولاً ولا كتاباً لا في أرضه، فكيف إذاً في سمائه؟: ورَّمَا

-نَهِيرِ (1)
وإنما يعجز ويظلم نفسه أن ترك الداعية، وعرض نفسه لشفا جرف هار

 فـ (في) إيحاء لطيف لغرقهم بضـلال، مهـما مشوا في دلال وكأنهم على هدى، يحسبون المجييين لداعي الله في خهلال! الـ


إن حماقى الطغيان قد يرون ترك الله لهم يوم الدنيا إعجازاً في الأرض



 الأول هو في الأولى، والثاني مو الإعادة خلقاً في الأخرى - والعي بالأمر
 يع بخلق السماوات والأرض، فهل يعيى أن يحيي الموتى، وقد أديا أحياكم ولم تكَونوا شيئاً مذكوراًا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: YY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة ق، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

سورة الأحقانـ، الآيات: Yq - هr



إن نفي العيّ بالخلق هنا تعريض بنكران المشركين : كيف وأنه خالق
 الاأساطير الواهية: أنه تعالى استراح في اليوم السابع من خلقه، كأنه عيي




عرض لهم على النار في الأخرى لتشتريهم، كما شروا أنفسهم بموجباتها



 وجسدانياً، فيوم العرض يجمع لهم بين رؤية العذاب - وهو حقيقة أعمال العمالهم




 ov : سورة فافر، الآية (Y)


هذه نهاية الحجة الدامغة القارعة على الذين كفروا، بعرض البراهين
 للرسول سبيل الدعوة على عزم كما صبر أولو العزم:



ألا يا أيها الرسول! إنه لطريق شاق مرير، فيه دماء تسيل من أشلاء تفرش فيه ألوان الأذيات والحرمانانات، وفيه ما لا يتصبر عليه إلا أولو العزم


صبراً يصمدك في وجه الطغيان، صبراً يقدمك في اجتياز تلك العقبات،



ومحبوبها(1)
وترى من هـم أولو العزم من الرسل؟ من الواضح أنهم أفضلهم قبل أن
 أفضلهم أجمع - لا يؤمر إلا بتصبر البعض الأفضل، بلم بل وأفضل منهـهمّ، ولأنه يحمل أفضل الشرائع وأعظمها وأعزمها.

نم العزم هو الثبات والجد والفرض والصبر والحزم: أن سبقوا الأنبياء



 صبر أولوا العزم من الرسل - ولاني والش لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا باله .

في إقرارهـم باله، وئباتهم دون تفلت في اللدعوة إلى الله(1)، وحزمهـم في
 مضى من أنبياء الله فبقاء شريعتهم وعزمها حتى يأتي ولي عزم آخر من الله آم

إلى لقاء الله (r)



 سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالش وأقروا بكل نبي كان قبلهم وبعنمم وعزموا على الصمبر مع


كما في ج ال7.

 تلت : كيف حاروا أولي العزم؟






 محمد




سورة طه، الآية: 110.

سورة طه، الآية: | الآ|

الفرقان في تغسير القرآن/الجزء السادس والعشرون


 تم وأصحاب عزم في شعاع الدعوة أن تشـمـل المـكلفين أجمـع دون تفلت أحد فإنه خلاف العزم الشامل! وعزم في أصل الدعوة استقلالاً عمن
 القيامة، وفي صيغة واحدة: عزم في كل ما تتطلبه الدعوة والداعية والمدعو إليهم، في مثلث حازم عازم صارم! الـ ولقد دلت آيات، ومن تم روايات أنهم سادة النبيين والمرسلين : مَن دارت عليهم الرحى : (انوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحـمد





(8)

تم وا(محمد



(1) سورة الأنبياء، الآية: AV.
(Y) (Y) (Y) (Y)

 أن يؤمن بآخر وإن كان أفضـل منه، وهو من أولي العزم - إلا تصـديقاً بسواه الا


 أوصى) كأن شرعته فقط هي الوحي (الني) تدور عليه الرحى دون غيرها،


 تعبيداً لطريقها وتعويداً عليها .

فهي هي كلها وزيادات: نسخاً لشيء من أحكامها الموقتة، واستمرارية



 من هـا الـمئلث البارع في براعة الرسول نعرف أن عزمه أعزم من
(1) (1)
(Y) التفصيل إلى محله في تغسير آلية الميثاق .
(r)

 وبخواتيم سورة البقرة والمفصل .

سورة الحشر، الآية: بالآت

عزمهم، وأعظم، كما شرعته أعظم من شرعتهم وأعزم، فلا يعني التشبيه:



 الحياة الدنيا وفي البرزخ

 يُوْنَكْنَ
 ساعة من نهار وإنما لبثٌ إلى يوم البعث برزخاً وقبله، فهو قلة ليست كتلك
 عين)(گ) فاغمض عينك في الأولى عما تهوى حتى تقر في الأخرى فيما تهوى الا الا وذلك:
中 اللخارجون عن طاعة الله، بما خرجوا عن حكم العقل والفطرة، إذاً فليبصر


سررة يونس، الآية: 0 ع
سورة الروم، الآيتان: 00 ، 07 ، 00

روخة الوامظين للشيخ ابن الفتال: تيل للنبي عين، قال اله سورة التوبة، الآية: AY.
roq

Y


مدنية - وآياتها ثمان وثلاثون










㑕









إنها سورة (مححمده إذ تفتح بفرض الإيمان به كشرط أْيل للإيمان بالهّ


 فإنها الآية البادية لها(1). فهي إذاً سورة: محمد - القتال: الذلين كفروا تبرز محمداً

هذه السورة تحمل سيرة المؤمنين والذين كفروا في اللدنيا ومصيرهم في الأخرى بما تصف من أعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير ولا يظلمون من نفير :

 هذه السبيل عن عباد الهه، فصدوهم عن سبيل الله: منعاً للناس عن الاتصال

 مباس روايتان: أنزلت سورة الفتال بالمدينة . . سورة محمدل، . .

برسول الله، وتضليلاً للواصلين كيلا يواصلوا سيرهم إلى الها، أو يرجعوا فيكفروا كما هم كفروا فيكونوا سواء في الكفر باله، وهم يأملون النجا النجاح بما


 وآمالهم هواء هباء، لا ينتهون وتنتهي إلا إلى حبط وضياع، فاله تعالى منهم

فالذي ينوي صالحاً ويعمل صالحااً فيأمل بينهما صالداً فالها والها يهديه إلى
 يهديه بنيته أو يضله بعمله فمُرجى أمره أمره إلى اله ولا ولا سيما الجاه

 جهنم وأولئك مـم وقود النار .
ولقد صدق قول الله للذين كفروا وصدلما من مشركي مكة في دنياهم قبل
 الكفر والصدد عن سبيل اله. من غابرين أو من يستقبل أو حاضرين، وكما


فالكفر والصد عن سيل الهَ يحملان أملاّ مادناَ، ثم الضهال يعني تطع مذا الأمل عن مكذا

 سورة البقرة، الآية: YاY
سورة البقرة، الآية: Y4٪.
سورة الإسراه، الآية: 1.

وكما أن الككفر والصد عن سبيل الهُ دركات، كذلك خـلال الأعمال دركات فالذي يكفر مستضعفاً فيصد بكفره - دون قصد - آخرين من أمثاله،
 - عن سبيل اله بشتى المححاولات، والدعايات فضلال أعماله أضعاف، وبينهما متوسطات

كما وأن ضـلال أعمالهـم لا تختص بكفرهم وصدهمّ بل بل والصالحات التي تصلر عنهم أحياناّ، فإنها أيضاً غير صـالحة فحابطة إذ لا تقوم على أساس
 نبعة فائضة، فلا تجري إلى مجاري اللحياة والإنبات، وإنما غور وممات.

أم - ولا أقل - هي حابطة في الأخرى، مهما كانت ناتجة ناجحة في
 يُبَخَونَ
 إذاً فالكافرون الصادون عن سبيل الها هم في مئلث أعمالهم ضـالون فلا يهتدون سبيلا() . وأما المؤمنون:


مئلث الصالحات قبال ثالوث الطالحات يستوجب من الله رحمات: فلا
 بل وفي تكفير سيئاتهم، ولحدّ قد يبدلها حسنات، نم ويصلح بالهمم: شأنهم

$$
\begin{equation*}
\text { سورة مود، الآيتان: 10، } 17 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ا - في ممر الكفر والصد
الأممال التي ليست حداً ولا خيراً.

وقلبهم وحالهم، إذاً فهم في ميلث الهداية، بينما الهُ يضل أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله: يضلها طالحات وصالحات فـات ويضل بالهم بما
 وترى ما هو إيمانهم الأوّل قبل الصالحات، وما وما مو الثاني بعدها؟
 علّ الإيمان الأوّل يشمل الثاني بدليل الصالحات وإلطانلاق الإيمان، فهو







 النزول وحق الإيمان، فما سوامهما من النازل والإيمان به، كانيانه في جني يحسب له حساب، ولأنه في ضمنه فلا يستقل عنه.

 عترة رسول الش
 . كتاب اله وسنة رسول اله

$$
\text { (1) سورة الصف، الآية: } 0
$$

(r) مورة النساء، الآية: A.

الفرقان في تغسير القرآن/الجزء السادس والعشرون




وإصلاح البال يشمل بال الحال أية حال: شأناً وقلباً وعقلاّ ولباً وعلماً وإيماناً - وعلى أية حال: دنيا وعقبى، فيلقي على الروح ظلال الطال الطمأنينة، ومن إصلاح البال تكملة الإيمان، بما آمنوا وعملوا الصالحات، ولحات وبالتوبة،


 تبدل سيئاتهم فيما مضى بحسنات، ومن أقله تكفيرها .

تم وليست هذه وتلك فوضى جزاف، بل بأسباب من هؤلاء وهؤلاء استحقو| بها هذه وتلك :

为

فاتّباع الباطل يُتبع العمل الحابط الباطل، ضـلال تلو ضـلال، كما اتباع


 أعماق الحياة، بين الذين آمنوا مع بعض، وبين الذين كفروا مع بعض، كالحما

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة مود، الآية: الألا } \\
& \text {.V. سورة الفرقان، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

بين الذين كفروا وصدوا، والذين آمنوا وعملوا الصالدات الحات، ولا يختص حكم الحبط بالكافر الصاد، مهما كان أحبط من الكافر غير الصاده كما كما ولا ولا ولا ولا





 الكفر، أو الفسوق والاعتدال.



ون . . وإذ عرفتم موقفكم من الإيمان، وكيف أن الله يصلحكم ويهديكم
دون الكافرين النين لا مولى لهم:
 والوقاية، أو إزالة العقبات عن مبيل الله، وبعد الايعاظ إليهم، والاحتجاج عليهم: ببالغ الحجة وواضـح المههجة، فلم يتعظوا، واستمروا في غيهم
 ورغبات الكفر والإلحاد، وإنما (الرقابه" وليس الرؤوس؟ لأنهـم غربـت الأله



$$
\text { (1) سورة الأحقاف، الآية: } 19 \text {. }
$$

(Y) سورة الأنفال، الآية: IY.
 الأطراف الأخرى التي تشل ولا تقتل، وإنما حسـمأ لـمواد الفساد السامة للممجتمع لا عليكم إلا (اخربب الرقاب") ولدل الإنخان:

الذي تتحطم به قوة العدو بحيث لم يبق له رمق الهـجوم ولا لا الدفاع ولا ولا الفرار، فليس القصد إلا تهاوي قوامم الشريرة الضارية وكسر شوكتهم حتى لا يقوم لهـم ساق ولا قائمة تقوم بالصدل عن سبيل اله أله أو الهجبوم على
 أُسرهم أمناً عن الانفلات، وهيمنة على الأمن.

فلا وناق للعدو الضاري ولا شدَّ فيه حتى الإنخان إذ الغاية ليس هو





ولا تدافع بين الآيتين رغم ما قيل، فآية الأنفال تنهى عن الأسر قبل
 الطامحين رسولَ الهدى لماذا لا يكون له أسرى نتنفع بها قبل أن يثخن في الأرض، فتقل الأسرى وبعد ما نـخسر من قتلانا بغية الإنتخان، فجاء
 غنائم الأموال والنفوس وتفتُّ البلاد، وإنما تفتح القلوب أو دفع الأخطار عن ساحة الإسلام، وإنما شوكة الإيمان ونهكة الكفر، لا استغلالها لتجارة

$$
\begin{align*}
& \text { M1، TV : سورة الأنفال، الآية } \tag{1}
\end{align*}
$$

الغنائم والأسرى، ولمن يخسرون المعارك لصالح الكفار، الذين يهاجمونهم
 تستوجب العذاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة، وإنما هي فقط: ضأن يثخن
 والوثاقه؟ :




 لهم ضـمير، فيهتدوا إلى هدى الإسلام، التي هي البغية الأولى والمى والأخيرة،




 ضربب مبرح، ولا إجاعة ولا تعطيش ولا ولا أي من النقمان الا


 المصلر عن الحسن قالل : اتي الحبجاج بأسارى ندن إلى إلى ابن عمر رجلاً يقتله نقال ابن عمر :






والأسر، وإنما لأمر مّا يستحق به القتل، كأن يتجسس، أو يتحسس منه ذلك أم سواه، مـما يخاف منه على كيان الإسلام أو المسلمين ، أو أو يسترق الا




 وإنما كياسة ونعمة وثقافة، كآخر الأدواء لذلك الداء العضـال! .


 القلوب ما أمكن، أو صدّ الهجوم على حرمات الإملا


فلا يقتل الأسير(') لكفره أو أسره، ولا يعذب ولا ولا يجاع أو يعطش، ولا يلحق فارّ، ولا يـجهز على جريحّ الا





 وشد الوثاق،
وقد روي عن الحسن أن رسول الش اله
 النساء والولدان إلا من عدا منهم بالسيف.


 المشدودين قبل وضع الأوزار، وإذ لا وثاق فلا ضرب الِ للرقاب وأحرى! . وأوزار الحرب هي أثقالها الأوضار، من قتالها قل أو كثر، ومن أي
 فيعتدى عليه بمئل ما اعتدى : فإذ لا عداء ولا اعتداء فلا وثاق .
 كل أوزارها، فإذا لا وزر فلا حرب، وإنما صلع وصفاء، فلماذا - بعد الوا استيزار بشد الوثاق أم ماذا؟
(اذلكه" البعيد الغور في سياسة الحرب الإسلامية، مما تتوجب عليكم
امتحانااً بلوى دون امتهان، فالدنيا مي دار امتحان، وإلا ف :





 أن قاتلوا فقتلوا فضـلوا تححت التراب، أو ظلوا - لذلك - في تبابك،

ولا سيما إذا غلب المسلمون - بل :




عمل واحد في سبيل الله، تشملهـم به مئلث بارع من رحمات الله:
 وَ . . جُ وكما هداهم وأهلح بالهم ووعدهم الجنة قبل الشهادة .
وعل هدايتهم بعد الموت - إضافة إلى هدى الجنة ومزيد المعرفة - هي
 والمؤمنين، ولكي يهتدوا بهلدي الشهادة فيقدموا دعوة الإسلام ويصبغوها
 قتلهم، إن دماءهم نبعة فوارة تفور وتثور على الكافرين لتكون كلمة اله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى




 والآخرة بشارة وواقعاً في حق اليقين.



 وتنصروا عقولكـم في العقل عن اله، وصـدوركـم في الانشُراح بآيات الش

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل ممران، الآيات: 179-179 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الصف، الآية: \& } 1 \tag{r}
\end{align*}
$$

وقلوبكم في الإيمان بالله، وألبابكم في الحصول على عمق المـم
 والباطل، ففَلحا في الحصول على مرضاة الها وفلجا لمن يصد عن سبيل الله إن تنصروا اله في الدفاع عن شريعة اله والحفاظ على شعائر الله ودفع






 - وفي الحق أنصار أنفسهم في الانسلاك إلى سلك اللّ : سبيل الشا التي هي
 والأرض وهو العزيز الحكيم وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملاّ، وبادرورا
 وأكرم أسماعكم عن أن تسمع حسيس نار أبداً وصان أجساده أنم أن أن تلقى لغوباً

ونصباً (r)



 سورة التوبة، الآية: or


 عن الحرمان ولا تفشلوا، فعلى قدر النصر يكو الـا الثبات على الإيمان ولو عند انفلات الروح قتالا الاً في سبيل الها فـ فـ [ان الجهاد
 التقوى ودرع الله الحصينة، وجنته الوئيقة، فمن تركه رغير رغبة عنه ألبسه الله نوب
 بالصغار والقماءة، وسيم الخسف، ومنع النصف، وأزيل فيه الحق بتضييعه








وهذه النصرة المطلقة من اله ليست إلا عند مطلق النصرة من المؤمنين
 حفاظاً على شريعة الله، تفدية لحياة شخصصية لإقامة حياة جماهيرية على ضور دين اله، أو يُميتوا من هو خطر على حياة الشريعة، دونما غبش هنا وهنالك

$$
\text { سورة فصلت، الآية: } 7 \text {. }
$$

المصلر عن أمير المؤمنين (علي) و: الإسهاب ذهاب العقل واديث بالصغاره: ذلل بغير


$$
\begin{align*}
& \text { سورة إبراميم، الآية: TV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنال، الآية: } \tag{}
\end{align*}
$$


 ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل
 من حميات وشجاعات وسائر الرغبات.

وترى كيف أن تتبيت الأقدام يتلو النصر هنا وما النصر إلا به : أن تتبت على المحنة والبلاء حتى تنتصر فكيف يتأخر هنا عن النصر؟ أقول: هناك تثبيت أول هو من أداة النصر أن يثبت على المحنة والبلاء، وآخر هو آن
 هؤلاء الذين ينتصرون، نم وكثير منهم يخسرون إذ لا يثبتون على شرو النصر، وقليل هؤلاء اللذين يثبتون فيكسرون شوكة العدو على طول الـينط دونما رجعة.

إذاً فالنصر الدائب يعيش بين نباتين اننين، ثانيهـها الأهم فإنه أداة استمرارية النصر وإنتاجه، فليست بداية النصر هي نهاية المـعركة، وإنما دوامه الذي يكلف من الثبات أكثر وأكثر، فلذلك يتأخر إثبات الأقدام على

هذه نصرة المؤمنين وهدايتهم، فكيف إذاً تعسة الكافرين وخـلالتهمّ،
وكل إنسان يعمل على شاكلته:




$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي }  \tag{1}\\
& \text { سورة الملك، الآية: YY. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الكافرين والمؤمنين في الحياة، فمشية الكافر تعساً مكباً على وجهه إنما مي في خـلال، وإن كانت بكل دلال وجلال.

تم وليس التعس هنا دعاء من الهه وإنما إخبار أن اله أخل أعمالهم بما أضلها تعسُهم (1)، فسيرة المكب على ونى وجهه في مشيته ليست إلا مصيرة


 وفناء، والله منهم براءا:

## 

أحبط الش أعمالهم بما انحبطت بكراهتهم ما أنزل الله، فالضـلال هنالك هو الحبط هنا، مسبباً عن تعسهم بما فيه كراهة ما أنزل الشا ألها

: (1.
استفهام تنديد وتبكيت بمن لا يسير في الأرض، في تاريخ الأريا الأرض بمن عليها جغرافياً، وفي جغرافيا الأرض تاريخياً، سيراً بدنياً ونظرياً، ليأخذ عِبراً الآرِّ

 ذلك لعبرة لمن يخشى، وتخفيفاً لبأس البؤسى الذين لا يخشون الهُ فهـم في في



ضمير الغائب في اضل يتحمل الرجوع إلى تعسهم كما يرجع إلى الله. سورة الصف، الآية: 0 .
سورة آل عمران، الآية: IWV .
 هذه الآيات وعشرات أمثالها : إنها لفتات فيها فـيا مشاهد الأشلاء والدماء من كل دمار وبوار للمكنبين قبلهم، وليألأخذوا عنها




 الأجوف لا يخشى أمثالها؟!ا.
ومن تم قاعدة قائمة في الحياة للذين آمنوا والذين كفروا، تكشف لنا أسباب الدمار لأولاء، وأسباب القرار لهؤلاء في صيغة فريدة تتردد هنا وهناك :




 يزخرفون لهم دنيا الحياة، وينصرونهم في زهرتها وريا وبهجتها وريا، في جمعها بثروتها، في زعامتها ورئاستها، وفي كل مجالاتها، وذلك بـلا بما جعل الله:

.rv : سورة الأعران، الآية، (Y)

نقول: ولاية الله تعني أنها تغني عمن سواه فلاحاً ونجاحاً في الحياة الإيمانية عملاً في الأولى وجزاء في الأخرى، ولا تُغني ولاية غير الله ولا


 ففيما تثبت الولاية للكافرين تَعني ولاية الغي والطغوى، وفيما تُنفى فهي ولاية التقوى، فلو لم تكن لهم أية ولاية لا طغوى ولا تقوى كان أهون لهـ الهم وأنجى، فولاية الشيطان الذي يمدهم في الغي هي أنكى من الّالًا يكون لهـم



 يعيشون ظلمات الحياة في الأولى بزلاتها وضـلالاتها، ويصلوَن في الأخرى

وليس النصر والولاية الموعود أن من اله للمؤمنين إلا نصرهمـ في تقدم الإيمان والثبات عليه، أن يقيموا على الإيمان ويستقيموا إلى الِي اله وإلن زهـقت



 ففيما يقدم الله أولياءَه للبلاء، أو لا يحول بينهم وبين البلاء، ليس ذلك

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالاهراف، الآيتان: Y•Y، Y•Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YoV }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يونس، الآيات: YY-7 } \tag{r}
\end{align*}
$$

تخلياً منه عن ولايتهمه، ولا تخلفاً لوعده لهمه، ولنما بلاء معه وبعده الرخاء
 بالجزاء الأنكى في الأخرى، فبلاء المؤمن رخاء أو رجاء الرخاء الاء، ونعمة

الكافر نقمة وابتلاء، واله منه براء.
 كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ويدخلهم الهجنة عرفها لهمم، وأن الهُ اله
 أولادهم وأخراهـم في صـراطي التكوين والتشريع فالجزاء الأوفى، لأنهم
 وذلِكَ الكبت المهين على الكافرين أن أضل أعمالهمم فتعساً وتدميراً في

 وليست حياتهم في الأولى إلا حياة الأنعام وأضل سبيلاً تم في العقبى

النار مثوى لهم:


 فساقهم الله إلى جنات، وصاغ الكـلى الكار أنفسهم بصيغة الأنعام بالتمتع والأكل


 (Y) سورة النجم، الآية: بץ.

وحدهم دون الأنعام وهـم يتمتعون متعة الأنعام ويأكلون أكلة الأنعام؟ . .

 متذرعاً كل ما في الحياة لإكمال نفسه وذويه كإنسان، فإذ لا يفقه بقلبه ولا


 فيما يستهدفون من الحياة، وهـم أضل من الأنعام إذ قصّروا هنا نم النـار
 فانسحقوا في وصـمات البهيمية ومظالمها دون تعفف عن قبيح، ولا تلهف على مظلوم، فقد انضغطوا تتحت وطأة الشهوة، وانهتفوا بهـتاف المتمتع اللذة، فأصبحوا أضل من الأنعام الهيام وإنها لهي موازنة جميلة دون مجاملة بين الإنسان الحيوان والحيوان،
 المتاع يعاملها المؤمن كمتاع يشتري به الحياة العليا، زهداً عنها، أو أو صرفاً



 وترى كيف أن اله يدخل المؤمنين العاملين جناته هنا وكأنه لا يدخل
 ولاية له لهم حتى في عقابهم وهو ولي العقاب، نم النار ليست إلا نتيجة
(1) سورة الأعراف، الآية: IVQ.

أعمالهم عدلاّ، فكأنهم يدخلونها دون إدخال وبطبيعة الحال، وأما المؤمنون
 دخول الجنة لهم فضل فوق عدل، ولا سيما بمضاعفات الثواب والكرامات! الـات


 كما وأن جنات المؤمنين تعم الحياة الدنيا، مهما حرموا عن الها زمراتها
 الله، فبلاؤهم في سبيل الها للة، وذلهم في مرضاة الها عزة، فهـم في

 في الأخرى أعلى وأولى، كما النار للكفار في الأخرى أشد وأنكى!.


القرية هي المجتمع، وليست هي محله الا مجازاً، ولقد أخرجته قريته: مشركو مكة، ومو متحسر كأنه منحسر بخروجه عن ترية الدعوة: عاصمية الرسالة، فليس إخراج زعيم الدعوة عن العاصمة هيناً يتحمل، إلا بالا بما يطمئن الله وقد طمأنه - وعله - حين إخراجه(0) . إن اله سوف يهلك الكـافرين فيا في
 (0) نتد روي أنها نزلت ني الطرين ين مكة والمدينة ني أثاه رحلة الإخراج والهجرة ومي قريبة من حيث الموتع والظرف

العاصـمة بما يعدك من الفتح المبين، كما وأهلك مَن قبلهم كقوم فرعون وعاد

 هلك الكفر بأهله عن مكة المكرمة فلم يبق فيها ولا مشرك واحد! ألم الـ
: ترى - والميزان ميزان اله - أن الفريقين على سواء في ذلك الميزان؟

 وجاه ربهم، آية الوحي البينة لهم بـآيات معجزاته، وآية العقل النابه التي



 الغاوية، أهما على سواء في ميزان العقل والعدل؟ إنهم يختلفون حالها ريالً وبالاً

 الأحوال:




(1) سورة السجدة، الآية: IV .
 وأعلى من أن يستوصفها الإنسان وهو في اللحياة الدنيا، اللهم إلا لمن هـم في الحياة العليا وهم في الدنيا، وأما المتقون ككل فلا يدركون هنا إلا ملا مثل
 الثمرات مما يؤكل ومغفرة من ربهم وهي أرفع وأعلى فإنه رضوان من الله :




 بأهليها ورزقها، فالجنة بتمامها غير آسنة، حتى وبالنسبة للبنها، وطبيعة اللبن أن يتغير لفترة قليلة! :
 لتبقى، في ثلاجات أم ماذا، فإنها تفقد البعض من خواصها الا

 بعد الماء وأقربه للتغير، فإذ لا يتغير لبن الجنة فغيره أولى بعدم الغيار .
 اللخواص المنبئة في مختلف الأكُل .
 للعقول، فإنها لا تخمر العقول وتحجبها، وإنما تخمر بقايا الجهل والخمول

> سورة التوبة، الآية: VY.

وكما نقل الكثيرون وجربنا أن ماء زمزم لا يتغير ولو طال في مكان مكشبوف طوال سنين!





 قذى، أو لذعة من نحلة أم ماذا؟ مما يوجد في عسل اللدنيا مصفى وغير
 على قليل منه إلّا بكثير من تعب وأذى؟! ترى بينهما من البون لحد لا يكاد

 ويا لها من طراوة ونضارة أن تجري هذه الأنهار الأربعة في جنة المتقين دونما انقطاع ولا عزوب:




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: }  \tag{}\\
& \text { سورة النحل، الآية: } 79 .  \tag{0}\\
& \text {. Y. سورة الحليد، الآية (Y) (Y) } \\
& \text { سورة التوبة، الآية: VY. } \tag{v}
\end{align*}
$$




فجنة المغفرة الرضوان هي أكبر الجنات، يكتفي بها أهل اله المخلصين
 قليلاً في آيات الجنات، الكثيرة في ذكريات سائر الجنات.


ترى كيف تمثّل الجنة التي وعد المتقون - في استفهام إنكاري هكذا -




 لأنهم هم وقود النار وأصلها، فالنار هي الفرع!.

وترى ما هذا الماء الحميم الذي يسقونه فيقطع أمعاءَهم ولماذا يشربونه؟ إنه الـحار لكدرجة الـحِمّة القِمّة في الدحرارة: أن لو كان حديداً لذاب


 يُسقون الحميم الصديد مستغيين من العطش المهلك، يرون أنه ماءٌ يخفف

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: VY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة إيراهمي، الآية: } 17 \text { الآل }  \tag{r}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: Yو } \tag{r}
\end{align*}
$$

الوطأة فيشربونه، أو لا يملكون لأنفسهم عنه حـرفاً فيتركونه، ولو يكرهونه(1) ولكنه ماءٌ في الظاهر وبلاء في الأثر : يشوي الواء الوجوه إذ تواجههه،

ويقطع الأمعاء إذ يدخلها!


 وما بطن -

 يقرب إليه فيكرهد فإذا دنى منه شوى وجهه ووتع فروة رأسه فإذا شرب تطع أمعاهه حتى يخرج


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: צب. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 07 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$















 وَآَبَبَرْتم (







جولة مع المنافقين بعد جولة الكافرين، وإذا كان أولاء في النار فهؤلاء

 المسلمون ويحذروهم فتبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

 (وَوْنُمُهُ: من الكافرين، دون الـمؤمنين إذ وصفوا بأوصـاف تخصهـم

دون المنافقين؟



 صوغ الإنسان! فإذا استمعوا إليك ليس إلا هزءاً أو تجسساً!



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: 11. } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

 وهم يسألون الذين أوتوا العلم (ماذا قال آنفاً)؟ تعريضاً أن أنا ما نفقه ما يقول


 لمقال الرسول: لو كان مقالاً عالياً لحفظناه إذا استمعنا إليه، لكننا نسيناه بعد حين لأنه كلام مهين، وما حجتهم في قولتهم الخواء إلا استكبارهم عن الحق واله منهم براء.
 وفي غيهم يسرحون ويمرحون، وكفى انقطاع الهداية الإلهية لاستمرار الطبع

إذآ - ترك هدايته!.
 الله فازدادوا اتباعأ لأهوائهم (0)، فهم يعيشون انـه فانطباع قلوبهم ما هم يتبعون أهواءمـمـ
وكما اتّباع الأهواء يستهوي زيادة الطبع، كذلك الا هتداء يتبع زيادة
الهدى وأحرى:

هـؤلاء الأكـارم زادهـم الله هـدى بـما زادهـم اهـتداءهـم، كـما آتـاهـم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآلة: MIY }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: } 91 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصف، الآية: ه } 0 \tag{r}
\end{align*}
$$

(0) فالجملة - إذاً - حالية بواو الحال: طبع اله على قلوبهم حال أنم اتبعوا أمواءمم.
 فاعلها، حيث النور يجلب النور، كما النار تجلب النار، كما تقواهمم مادة للزيادة واله مؤتيها

ومن سنن الاهتداء والتقى التجاوب كما منها الزيادة لكلّ في نفسه،
 ازدادت الهدى زادت التقوى، وكلما ازدادت التقوى زادت الهلى، حتى
 ف آيتا التقوى تشمل الأولى كحصيلة للهدى، والأخرى كحقيقة للتقوى،

 التقوى الخالية عن هدى، وإنما صدفة عمياء، أو تقليد على الأعمى اللهم إلا فضـلاّ من ربك لو مات على هذه التقوى!

我 : زِرْهُمْ

ماذا ينتظرون ولكي يؤمنوا إلا الساعة ولا تأتي إلا بغتة، أو آشراطها

 اذكرى بعد إذ حلُّوا في واقعها وقد مضت حياة الذكرى، اللهم الا تحسرا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: IYY } \tag{r}
\end{align*}
$$

سورة الفجر، الآية: Y Y(1)

وأما أشراطها فقد جاءت، ومتى هي أشراط الساعة ومتى جاءت وهل لها بقية باقية ننظرها؟

الأشراط جمع الشرط، ومو العلامة المشروط بها الشيء، في إمكانيته
 الجزاء، إنها نماذج تدل عليها من ذي قبل هي أشراط إمكانيتها أو حتميتها أو قربها، وقد جاءت في كافة صنوف البراهين! التي تثبتها في هذا المثلثل البارع: إنها ممكنة نم محتومة نم وهي قريبة فيبة، بأدلة وأشراط عقلية وحسية وسمعية، فنحن - إذاً - نعيش أشراط الساعة في أجواء الرسالات الإلهية بالآيات الأنفسية والآفاقية!
فمن أثراط امكانيتها إحياء عديد من الموتى طيات الزمن الرسالي تبكيتاً وتسكيتاً لناكري الحياة بعد الموت، كما ومنها حياة أموات أخرى، الـي

 ومن آيات حتميتها علم الهل وعدله وقدرته على جزاء الظالمين، فإذ لا

 وعلمه، أو جاهل على عدله وقلرته، أم ماذا مما يمس من كرامة ربوبيته!

 كما هو آية لنبي الساعة!
(1) سورة نصلت، الآية:
(Y) سورة القمر، الآيتان: 1 ، (Y)

كما ونبي الساعة، وعلى حد قوله هِ ووسطاه(1) وهو خاتم النبيين، وكتاب الساعة: القرآن العظيم، إنها من أهم
 الرسالات الإلهية المتواصلة بنبي الساعة، كما ختم الوحي بكتاب الساعة! الـا هذه الرسالة الأخيرة، التي تحمل البشـارة والنذارة الأخيرة هي أضخم



وكما الآيات في قرب الساعة تجاوبها
فهله آيات بينات من أشراط الساعة التي جاءت إلى زمن نزول آية الأشراط ومن نم أثراط أخرى إلى زمننا، نم أشراط تتبعها اعتيا اعتبرت كأنها جاءت لتحقق وقوعها مستقبلاً وضـمن ما جاءت ماضيآ، ومن التي تستقبلنا :


 أعظم الأشراط التي تستقبل الساعة، إذ يؤسس دولة إسلامية عالمية على ضوء الككتاب والسنة الصـادقة، بما تقدم هذا الشـرط من أشراط ألخا أخرى

وعلامات، تجدما في المفصلات(ع)
(1) راجع تفسير سورة القمر من مذه الموسوعة ج YV والحديث اخرجه في الدر المنتور : ! : عن


(18) [18)
[المعارج: Y-
سورة الآنياء، الآيتان: AY، AV.



فهذه وتلك من علامات الساعة وأشراطها، التي تناسبها إمكانية وتحققاً
= متى الساعة؟ فقال: ما المسووول عنها بأهلم من الساثل ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا
 من أشراطها، وإذا تطاول وعاء اللنيم في البنيان فذاك من من أشراطها


 إضاهة الصلوات واتباع الشهوات والميل مع الأمواء وتعظيم أصحاب المال المال ويع الدين








 تشارك المراة زوجها في التجارة ويكون المطر قيظاً وينيظ الكرام فيطاً ويان ايحتقر الرجل












وقرباً فلها صـلات الدلالة كأدلة براهين، وإلا فما مو دور أشراط لا ترتبط
=
 سلمان: وإن مذا لكائن يا رسول الشا لشا تحلى ذكور أمتي بالنمب ويلبس الحرير والديباج، ويتاي






 ويتخذونه مزامير ويكون أقوام يتعلمون لغير اله وتكثر أولاد الزنا ولا ويتنون باليان بالقرآن ويتهانتون
















بصلات عقلية أم واقعية بالساعة، اللهم إلا ادعاءات لا يقبلها ويصدقها الناكرون.
 بَعْةُ

 ذِكَنْهُمَ؟ فلات حين ذكرى مناص وخلاص، وإنما ذكرى تباب وعقاب.
 فلماذا لا يؤمنون؟!.


توجيه إلى الدعامة الأولى التي تتبنى الدعوة الإسلامية منذ بزوغها وعلى طول الخط، تفريعاً على كل ما مضى من ولاية اله للمؤمنين وأن الكافرين

 توحي بحصره في سبيل اللدعوة في علم التوحيد، الذي يشمل الروح كلها، ويشغل العقل والصلدر والقلب والفؤاد واللب كلها، ثم يتخطاها إلى واقع اللحياة الرسالية كلها، دون أن يجمد على المسالك ويئبت على قول ولَّلَ إلَّهِ

 العلم المطلق لا مطلق العلمّ، وإنما المطلق اللذي يمازج روح الإنسان بجوانحها، نم يظهر في جسم الإنسان بجوارحه، ويا لكلمة التوحيد من

براعة ويراعة، فأولها خالص الكفر : ولَّاَّ إلَّه وآخرها خالص الإيمان:

فلا تعني (افاعلمَ" أنه كان جاهلاً بالتوحيد قبل الأمر، ولأن العلم لا يحصل بالأمر، ولولا العلم بحقه لم ينزل عليه الوحي : (فاعلمه" وسواه، وإنما تعني فيما تعني الثبات والزيادة بأسبابها .
 .

وترى هل أذنب الرسول
حتى يؤمر بطلب الغفران؟
في الحق إن الذنب لا يعني العصيان أياً كان ومن أي كان، وإنما هو ذنب الفعل وتبعته الصعبة وعقباه الخطرة، في الدنيا أو الآخرة، فذنب الآخرة هو العصيان الذي ذنبه العذاب، وذنب الدنيا هو الديا
 بأصحاب الدعوة الاللهية هتكاً وفتكاً وطرداً وقتلاً، وكلما كانت الدارعوة أثقل
 يعرقل الدعوة أو يفتك بالداعية، كما غفر الله ذنب محمد بما فتح مكة : إلن حسم مواد الشرك والضـلالة فانحسمت عنه عرقلات الدعوة.

فلكل نبي أو صاحب دعوة إلهية تبعة عبر الدعوة هي ذنبه لمعارضيه،






ذنبه لهم إلا قتله القبطي المقاتل كلإسرائيلي ولا يحرم وكز الكافر المقاتل
 فالذنب منه طاعة ومنه محصية، ففريق في الجنة وفريق في السعير، دون ما يزعمه الكافرون الذين يتشبـون بآيات الذنب كهذه فيهتكون حرما
 في تأويلاتهم وتوجيهاتهم يمنة ويسرة، بكل تعسف وعسرة، ولكي يذودوا عن ساحة الرسول، ما القرآن ينسبه إليه من عصيان!
فعبثاً يحاول هؤلاء وهؤلاء تفسير الذنب أو تأويله، إلا أن يثوبوا إلى ما يعنيه في الأصل فيتوب الكافرون، ويعلم المؤمنون أنه بالنسبة للمرسليا ولاني
 الله ذنب: فإنها تخلف دوائر السوء، وأذناب العراقيل ممن يعارضون دين اله، فأصحاب الدعوة هم بـاجة إلى الاستغفار من ذنوبهم: أن يطلبوا غفر




والمتقلب هو التقلب الانتقال وزمان الانتقال ومكانه، كما المئوى هو الاستقرار في هذا المثلث : انقلاباً في زمان أو مكان:

من متقلب النطف من الأصـلاب والترائب إلى الأرحام، ومنها إلى
 النصب: الممعايش اللى مثاوي الاستقرار: المنازل - نم من الحياة الدنيا جملة إلى البرزخ بمتقلباتها ومثاويها، تم منها جملة إلى الدياة الألخرى :

المثوى التي لا بعدها مثوى، بما فيها من متقلبات الحساب سهلة وصعبة إلى مثاوي الجزاء: إلى نار أم جنة المأوى.

فكل مئوى هنا وهنالك متقلب كما كل متقلب مئوى، إلا الـمثوى
الأخرى في نار الخلود أم جنة المأوى:


 غفر ذنوبكم أياً كان: من ذنب عصيان رفعاً بعد حصوله، أو دفعاً كيلا يحصلل، أم ذنب طاعة تستتبع دوائر السوء من حماقى الطغي منيان، أم إغانة على قلوبكم من صحبة لهمَ، غفرأ في هذا المربع من الذنوب التي التي يشاركـمكم فيها الرسول إلا ذنوب العصيان اللهم إلا دفعا عن وصـمة العصيان، عصمة

إلهية للرسول.
ولأن اتصال الرسول اللدعوة، إن في ذلك تبعات بطبيعة الحال تعاكس على قلبه المنير فيغان على قلبه، فليستغفر ربه ليزيل عنه وصمات مذه التبعات، مهما كانت عبر الدعوة في واجب الرسالة، فالاشتغال بخلق الله، ولا سيما من يحادلا انشغال عن الخلوة باله، وإن كان ذلك بأمر من الها، فليستغفر اله عن هذا اللذنب الطاعة نـانية، كـما يستغفـر عن ذنب الرسالـة، ولقـد صـع عن الرسول مرة|(1)، فهل إنه عن مائة عصياناً، ولا يبتلي به أفسق الفساق فكيف بأول العابدين؟! .

فلا يغين على قلبه ما يَرينُ عليه من عصيان، بل هو مما يضيق على

صدلره من خلطه الرسالي بحماقى الطغيان، فيستغفر الله أن يزيل عن قلبه المنير إنر الإغانة فيخلو بربه كما كان.






الذنوب(1)



 الإيمان، مهما كان للإيمان درجات قد يتسرب إلى بعضها الشا
 هم من المؤمنين، إذ لا مجال للمنافقين أن يدخلوا في زمرة المؤمنين، ولا لا لا لأدنى درجات الإيمان، حيث المفاصلة بين الإيمان والنفاق لا تناسب أية مواصلة، بخخلاف الإسلام الذي يجمع كتلة الإيمان وكتلة النفاق، مهـما أخرج الكفر .
 هذه السورة سور كالمكية كلها، والمدنية عديد منها!
أو أنها السورة المحكمة التي لا تقبل التأويل؟ فكذلك الأمر، حيث تنفصيل البحث عن مراحل ومصطاديق الذنب تجده في سورة الفتح إن شاء اله تعالى. سورة يوسف، الآية: 1.7

الأكثرية الساحقة من المكية محكمات، أو في الكثير من آياتها وكفى، كما المدنية النازلة قبل القتال!

أو أنها السورة المحككمة المذكور فيها القتال كسورة القتال؟ إنهم قالوا قبل نزولها: كانوا محرومين عن النزال في ساحات القتال، في معارك المسجد والكرامة، طيلة العهد بمكة، حتى إذا استقروا في المدينة . . : قالوا مقالتهم هذه، فريق عن جلّ الإيمان على سلامة من قلوبهمّ، وفريق على ضـعف الإيمان ومرض


 في قلوبهم مرض الخوف والتخاذل، ولمّا يستقر جوهر الإيمان في قلوبهمّ، ولما يستكن الإيمان في أعماقهم، وأما سائر المؤمنين الأقوياء فهم يتحينون الفرص لخوض المعارك في سبيل اله، ويلتمسون قتالاً في اله ليل نهار! . . . . . . . .

 كمؤمنين، وكأنهم أخذتهم غشية الموت وغفوة الفوت، فلا فلا حياة لمن تنادي



أولى للمنافقين نفاقهم هذا من وفاقهم، وكأنهم خلقوا للنفاق، فلا

يرجى منهـم أي وفاق : وهأولى لهمّ" من هذه الفضيحة الـعار، ومن هذا

 الإيمان، أم يبقى على كفره كأنه خلق للنار! تم وأولى للمؤمنين الذلين قالوا لولا نزلت سورة، ولكنهم كذبوا -
:

طاعة لها إذا أنزلـت سورة تـحمـل فرض القتـال أم مـاذا، وقول مـعروف





. فإذا عزم أمر القتال كواقع مفروض، وبعد أن أنزلت سورة القتال دون






 ضير أن تكون كلها معنية، وكما ترونه في اسلوبنا في هذا التفسير .

 الأحوال يعرف جواهر الرجال!!
وترى كيف ينسب العزم منا إلى الأمر، وليس إلا توطين النفس على
الأمر، ولا نفسَ للأمر - أيت أمر؟.

إنه بلاغ وبلوغ في العزم على الأمر، وكأن الألأمر مر مو العازم ويا له من بلاغة رائعة في التعير عن مدى العزم.

تنديد شديد بالمفسدين، منافقين أو ضعفغاء من المؤمنين، حينما يتولون



 الإصلاح أن كو تولوا أمور المسلمين فلسوف يصلحونيان، فقولهـم تولم





التولي منا يعتنل الثولي (اعن) من الولاء لا الولاية، نيو الإعراض عن أمر اله أو الثولي

 اللنظ لا خصوص الموردلو كان، فالنماسبةالمعنيرية لا تختص الآية بنغسها، وئيلده ما رواه
 سررة البقرة، الآيات: ع•r-ب•r.

من تتولون أمور المسلمين دونما لياقة أو لباقة، عن أن ترتجعوا إلى الجاهلية الأولى فتفسدوا في الأرض وتقطعوا الأرحام! ا'

## : 原)


 قلوبهم، إذ لا تصلها كلمة الحق التي يسمعون بآذانهم،، أم مـم لا يسمعون:


 يبصرون: يعيشون صـماً وعميانان، تولياً عن الحق وتصدياً لأمور المسلمين، وليتهم كانوا يفتحون بصائرهم وآذان قلوبهم فيتلبرون القرآن فلا يُدبرون:

أم إن قلوبهم كالأبواب المقفلة، لا تنفتح لوعظ واعظ، ولا يلج فيه عذل عاذل، فالقلب المقفول، هو الغافل والمغغفول عنه، وفي الحق إن أقفال
 ميسَّر للذكرى، فالقلوب المقلوبة المقفلة الغافلة لا تستطيع أن تتذكر بالقرآن وإنما القلوب المنفخة بالصدلور المنشرحة هي التي تسكب عليها الأنوار، فتستحم بالنور فتحيى بحياة أرقى وأحيى، بأنوار معارف القرآن العظيم، إذ

 وتقاطعت الأرحام منالك لُنهم اله فأصمهم وأممى أبصارمم.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الحجرة، الآية: الآية: } 19 \text {. } 19 \text {. . } \tag{r}
\end{equation*}
$$

تحرلك مشاعرها وتستجيشها فتجندها وتعسكرها لحربب الطغوى في محاريب

فالقلوب الحية المنفتحة هي التي تتدبر القرآن، نم تنفتح وتحيى أكتر
 فالقرآن حياة للقلوب (اجعله الله رياً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاءه، ومحاجاً لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمةا .










 والإثـارة واللطائف والحققائق، فالعبارة للـعوام، والإشارة للـخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياءها.

نم التدبر في كل أمر هو الفحص عن كل دابر يلحق غابرهه وعن كل غابر يلحقه دابره، أمور متجاوبر فية لو دبرّ

سورة ص، الآية: YQ .
سورة النساء، الآية: AY.

على معنى آية يُقصد تفسيرها، وهذا تدبر التعبير التفسير، تم يتلوه تدبر
 تدبر العمل، أن يلحق تدبر العلم والإيمان، تدبرُ الأركان، إذاً فتدبر القرآن آلن
 بعض، كما لكلٍ تدبر بالنسبة لمراتبه مع بعض! !




 الثلات، أو أن يتخطى كل سابق إلى لاحقه.
فالقلب - بمفرده - بين أعضاء الروح محطة إذاعة واستذاع العاعة ، تستذيع

 الأعمال، فـ هالقلوب أئمة العقول، والعقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة


 (7) (0)

رواه في المجمع عن أبي عبد اله وأبي الحسن عليهم من الحق . سورة الحجّ، الآية: 1
من الإمام الصادق جا سورة الحج، الآية: 7 ع.
سورة الانعام، الآية:



والارتداد على الأدبار: إلى الجاملية الأولى، وبعد تبين الهدى، إنه



 لها القبيح حسناً والحسن قبيحاً، تم في إملانيها : مداً في غيّها المسوّل لها الْا


 انجرفوا بما جرفوهم، وانحرفوا إلى كل الأمر! فأصبحوا كفاراً كالكفار :


 أَعَكَهْمُ

فإسرارهم لطاعتهم في بعض الأمر يوحي بإصرارهم لهؤلاء المذبذلـبين
 =


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: } 11  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: } 97 .  \tag{r}\\
& \text { سورة محمد،الآيتان: A، A، } \tag{r}
\end{align*}
$$

الْأَّمْرِّهُ ولمـاذا في بعض الأمر؟ عله لأن طاعتهم في كل الأمر تكشف
 واقعون في محاظير الكفر وجاه الدولة الإسلامية، حارمين أنفسهم عن عوائد الإسلام الاستسلام، وعن دوائر السوء التي يتربصون بها با على على الإسلام، أو
 دركات الكفر هي تلو بعض حتى تجرف بالإنسان إلى شفا جرف هار : أن يطيعوهم في كل الأمر .

والذين كرهوا ما نزل الله، يعم المشركين وسائر الكفار لا سيما اليهود، إذ كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهمّ، مؤولين البشارات بـرات بحق محمد الإسماعيلي إلى نبي إسرائيلي، فلما اختار الله آخر رسله من بنـي

 على الرسول مناصبة العداء: عن حرب التنكيل، وضموا إليهم كل منافق وحانق، وكل وكل

 ومعهم المشركون أجمع


 لها من مأساة، ضربُ الوجوه التي اتجهوا بها إلى غير الله، والأدبار التي ارتدوا عليها عن دين الله، وهم في مستهل الدياة الأخرى، في اللـحظة

الأخيرة من الحياة الدنيا، ففي حالة الاحتضار الاحتقار تستقبلهم هكذا

فلأن الحياة بعد الـموت برزخية، فليس لهم إلّا ذوق العذابه، في حفرة من حُفَر النيران(1) لا كل الحفر ولا كل العذاب

وإذا كان ذوق العـذاب، يستقبله ضـرب الوجوه والأدبار، إذاً فمـاذا
يكون أحل العذاب!
والتوفي هنا أخذ الأرواح بأجسادها الأصيلة لها، التي عاشتها حياة التكليف، فالملائكة القابضة للأرواح - وعلى رأسهم مدير شؤون الأموات:




وهـم حينما يتوفونهـم يضـربون الوجوه والأدبار، فضهرب الوجوهـ،





-恮 (r)
(1) كما في الحليث: اللقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حغر الليران، والبحث عن اللحياة البرزخية تجده في محالها الأنسب طيات آلياتها كآية الأنفال.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المورة السجدة، الآيتاذ: •1 (Y) }
\end{aligned}
$$

وَأِلِكَ
: (6
فإذ لا أعمال لهم صـالحة إلّا حابطة، فما لهـم - إذاً - إلّا طالحّ


 وسلبوا رضوان الله إذ كرهوا رضوانه، معجبين بهذه الحياة البائسة بما سوّل

لهم الشيطان وأملى لهم رم
(اومن طلب مرضاة الناس بما أسخط اله تعالى كان حان حامده من النا


 حال على أية حال، فإنه لا يتغير بانغيار الأحوالن، فلا يعني ورضوانه تغيرَ حال، وإنما ما يناسب ساني هو كذلك في كل ما يصف به ذاته من صفات وأفعال.
 والقي في التفسير عنه عن دين الإسلام.





 خلق، وخلقد جميعاً محتاجون اليه، إنما خلق الأشياء من فير حاجة ولا سبب الختراهاً وابتداهاً.

أفحسب هؤلاء الحماقى الممرضى أعمالهـم، شطارة ومههارة وأنهم
السابقون؟ أم :

 أم حسب مرضى القلوب، مـمن أسلم استسلاماً ونفاقاً، ومن آمن تم



 ومعرفة المنافقين على ضروب شتى : كأن يُعرفوا بِسيماهمم: بسمات في وجوههم، يعرفهم كل ناظر إليهم، ولكنما الدنيا دار ابتلاء وبلاء، فلا تبلى

 سنة الله في الأولى على تعريف المـجرمين، منافقين أم كافرين، بما يَسِمـمـم

 بسمات في سيماهمr.
إلا أن هناك معرفة أخرى حتمية تحتاج إلى كياسة وفطانة - والمؤمن

 نبرات، وظهوره في فلتـات، فمـا أضـمر إنسـان أمرأ إلا وقد يظهر في
(1) سورة الرحمن، الآية: 18.

صفحات وجهه وفلتات لسانه: فالعاقل هو اللذي يعرف الناس في لحن


 الها ويريه، والمنافقون منها حذرِّ
 المنافقين وآيات أمثالها تفضح المنافقين، كسنة أحيانية غير دائمة، وإنما تتع موارد الضرورة.

فمهما خفيت الزاوية الأولى من مئلث مذه المعرفة، إحالة لها إلى




 الجادة، فُيُبد الله عبادة جادة.
فاللحن المؤذن بالنفاق ليس ليختص بالقول، فهناك ملامح من ألحان أخرى كلحن الفعل أو الإثارة أم ماذا؟ ومن تم مقايّا مايس أخرى يقاس عليها الناس، وكما يروى (اما كنا نعرف المنا الما

التوحيد للصدوق بإسناده إلى أبي ميدة عن ابي جعفر 2ا

 (r)
 سورة الثوبة، الآية: ع7.

ببغض علي بن أبي طالب
 محمد الحبيب وبغض من هو استمرار لكيانه، حاملاً دعوته، متخلقاً بأخلاقه وهو باب مدينة علمه!

سنة حتمية تربوية إلهية هي بلوى المؤمنين، امتحاناً دون امتهان،
اختباراً لنفوسهم في معتركات البلايا والرزايا في سبيل الله: وَهِيَّا نَهْرَ



 تصلرها كأخبار، وإنه يعلم السر وأخفى، فكيف تخفى علي عليه السريرة وما
 - علامة على النفوس المـجاهـدة الصـابرة المئابرة، بـما تـجاهـد وتصا ولصبر وتصابر، وعلامة الأخبار الأفعال، فإنها علامات النفوس، فيعرفها الكيِّسون

اللدر المتور أخرج ابن مردويه عن ابن مسعرد تال : (ما كنا نعرف المنا فقين على مهد رسول






نجدها في الحد مشر موضعاً في القرآن، لم تأت ني آحدما موجهاً على مفعولئلين، والعلم يتعلق دائماً بمفعولين، فليس إلا حلماً - من علم يعلم علماً وعلامة - لا علم يعلم علماً ، يدل على ذلك وحدة المفعول وأدلة الآيات والعقول، وغم أنه لم يلمب إليه أحد فيما أملم، فكم ترك الأول للآخر!

من حق القول وحق الفعل، كما يعرف المنافقون من لحن القول ولحن الفعل، وكما يناسب دار الابتلاء.
 ماذا فإنه تكلف وتعسف وكلام الله منه براء لأنه بيان للناس ومدى ونور ونور، وهو


 أخباركم (1)، فبلوى المؤمنين ذريعة لعلامة الإيمان، ولبلوى أخبار الإيمان، فلا تظهر أخبار الإيمان إلا في تقلب الأحوال، وعند تقلب الأحوال الان تعرف
 والضراء، وبالسعة والنعماء، وما إلى ذلك من كربا وبراء وبلاء، إنها تكشف عما
 فإن حب الشيء يعمي ويصمّ، ومن نم تتكشف لها ما ما خفي عنها أنفسا أن تظهر أخبارها كما تتكشف لغيرها بعد أن تُبلى أخبارها، فكل أِلْ بلوى تخلف عَلمين : علامتين، واحدة سراً لذوات الصدلور، وأخرى جهراً لسائر الناس : ! 16 هِ


وهذا من أنحس الكفر، إن الذي تبين له الهدى يخالفها إلى الهوى، لحد يكفر بها، ويصد الناس عنها، ويشاقق الرسول فيها، أن يختار هو شقاً


 الإيمان الخخفي، بمن يعلم السر والخفى .

يضاد شق الرسول: ثالوث الكفر العناد العتاد، الذي لا فوقه كفر، وهو يعم
 الهـدى، وكذلك المشركين، ولا سيما الذلـين آمنوا منهـم تم ارتم ارتدوا، أم
 ثم ارتد، فصيغة الآية جامعة لمن ركز قوراع





 فلا يؤنران في إطفاء نور الهه، أم وخيرة - لو صح التعبير عما يعملون من خير - في الأخرى، فأعمالهم بالية خواء، واله تعالى منهم براء. وهنا يطمئن المؤمنون بنصر الله، فلا يخافون ولا ولا ألد الكفار مهما ثاروا في كفرهم وفاروا، فهم أخأل وأضعف من أن يلحقوا ضـرراً بالهّه بل الها
 والداعية، آذوا الرسول والمؤمنين فترة من الزمن، فالعاقبة للمتقين، وحتى



$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: IVV }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: 11 الآي }  \tag{r}\\
& \text { سورة غافر، الآية: } 01 .
\end{align*}
$$





 اَضْغَنَكُ


 إنه لـيس الكففر باله ومشـاقة رسول الله بـلذي يـحبط فقط أعمـال الكافرين، بل وكذلك المؤمنين التاركين لطاعة اله ورسوله الهـ، رغم إيمانهم

 المصلح المصحح للأعمال .







الفرقان في تفسير القرآن/الجزء السادس والعشرون
وإنها طاعة الله كأصل وفي القمة، ومن تم طاعة رسول الله كفرع وعلى الهامش، فإنها طاعته كرسول وسفير صادق عن اله، لا كمحمد بن عبد الشه،



 وطاعة الله مي في اتباع محكم كتابه، وطاعة الرسول في سنته الثابتة، الجامعة غير الممفرقة، الموافقة لكتابب الله، فمن زعم أنه يطيع الله، قائلا :
 أنه يطيع رسول اله أبطل أعماله، وإنما طاعة اله في كتابه كأصل، وطاعة رسول اله
 وترى ما هي الأعمال التي تبطل بترك طاعة الله وطاعة الرسول؟ طبع الـا
 مخالفتهما، سواء أكانت عبادية أم ماذا! ا. فالطاعة في الواجب لـيجابه وتطبيقه، وفي الـحرام تحريمه وتركه، وفي


 والسنة، أنه لزام صسحة العمل - فـ الا قول إلا بعمل، ولا ولا قول ولا ولا ولا عمل إلا ولا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة|"(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 100. }
\end{aligned}
$$

فمن أتى بواجب على شروطه ولكنه رئاء الناس فقد أبطل، حيث لم

وترى أن البطلان طابع الأعمال التي يؤتى بها دون الطاعة - فقط - أم
 كأنها هي الأولى كضابطة عامة، ومن نم الأعمال التي تربطها ربا ولا
 إلا الطهارة، فباطل الوضوء يبطل الصـلاة، أو يقال إنها صـلاة متخلفة عنـ الطا الطاعة في الطهارة، فلا تبطل الأعمال الطالحة إلا أنفسها الصال كما الصال الصالحالحا
 باطلة حابطة .
: قد تدق المغفرة أبواب بعض الكفار، غير المشركين، من اللذين كفروا

 على الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهـمـ،
 فالفرصة متاحة قبله، وأما إذا بلغت التراقي فلا رجعة، فلا توبة ولا توبة

 . . . زمن مبكر من العههد المدلني، والممسلمون فيه مبكرون من العهـد الإسلامي المكي اللذي لم يؤمروا فيه بحرب، فطبعأ تستثقل جماعة منهم

تكاليف الجهاد الطائل، فتهن عزائمهم، راغبين في الهدنة السلم، لحدٌ قد يجنحوون إليه، فتتهدم قواعد القدلرة والشوكة الإسلامية، إلى ذلة شـائكة استسلامية! فهنالك النهي التهلديد عن الدعوة إلى السلم وهناً، مضمنـاً أسباب نجاحهم بمثلث : العلو الإيماني، والمعية المنتصرة الإلهية، وتواب الأعمال المستمر، فلا دعوة للسلم إذاً، وإنما قبول لها ككرامة إلما إلسانية من (1)(العلدو إن جنح للسلم:
(افـ " إذ طمأنكـم ربكم بنجاحكـم عاجـلاّ وآجـلاّ، وبإحباط أعمال الكافرين فيهما „لا تهنوالI عن الحرب في معارك الشرف والكرامة، في سبيل الله، في سبيل صالح الكيان الإنساني الإسلامي، الفردي والجماعي، ومن
 إليه دعوة ذليلة لعدوكم كأنه غالب عزيز والحرب لمَّا تحتدم، أم احتدمت،

 لما يصيب المحارب في سبيل الله فيفشل فيفر من الزحف أم ماذا وُنَّا وَهَنُوا


 العقيدة الإيمان وعلو التصـميم، علواً في تفهم الحياة وغايتها وصلتها
سورة الأنفال، الآية: 17.
(Y) الجملة معطوفة على الفالا تهنوال عطف على المنهي فيقتضي لاء النهي كما في المعطوف علبي - ولا تدعوا إلى السلى سورة النساء، الآية: ع•1.
سورة آل عمران، الآية: 1 الالان
سورة آل عمران، الآية:

بالعقيدة وبالعلي الأعلى، علواً في الأولى وفي الأخرى، فيما يصمد العزم
 الأعلى .

 من أشكالها : قاتلين أو مقتولين!

فلنفرض أنه قتل في المعركة من قتل، أو انهزمتم، فالحربب سجال

 فليست هي مبتولة الجزاء، ولا سواهها من خير تبغونه لو بقيتم أحياء، فلتن
 تعملوها، فيكفيكم أن تأملوها ففاجأكم القتل فلم تعملوها فلم تنقطع عنكم خير الحياة بانقطاع الحياة، فإنما انقطع عنكم شرها،
 أنتم الأعلون لا من الكافرين فحسب، بل ومن سائر المؤمنين أيضاً!.
 سبيل الله، لن تجد مثلها في غيرها، فإنها تحيل - بفضل الها - انقطاع

 اللزمان مـنذ القتनل إلى انقضـاء الزمـان في الأولى، نـم الله ينمي تلـكـم الصالحات في الأخرى.

> سورة الحديد، الآية: ع .
(Y) يتركم من اوتر يتره، وأصله القطع، ولن يتطعكم أحمالكم بعد انقطاع الحياة، أم إذا بقيتم لن يتطعكم سائر الصالحات المنوية لولا الجهاد.

الأعمال الصـالحة التي تركت مغبة الجههاد، ومن تم - وعلّها أيضـا اللصالحات المتروكة بعد المممات، فإنها لم تنقطع عنهم، بعلد الجههاد الاستماتة، فالجههاد في سبيل الله مما يخلد المجاهد في في حياة الصالدات وبعد أن قتل أو مات، ولأنه باذل حياته له، فينصبغ بصبغغة الشا ، ويخلد صالحاً وإن قتل أو مات، ولكنما القتلى لهم حظوتهم، إذ يبعدون بالقتل عن شرور الحياة وتضمن لهم خيراتها!.

فعلى المسلم العاقل النابه أن يجنح للقتال في سبيل الله وهو في مثلث



 : (6)

هناك حياة جهاد في سبيل الدنيا اللعب اللهو، وهنا حياة جياة جهاد في سبيل الله، تبديل الحياة الدنيا بالحياة العليا، تجارة مربحة لن تبور، فاتركوا
 أجوركم، إنما إيمانكم وتقواكم، سؤالاا لصالحكمم في الدارين. وهذه الأجور الغالية في الأخرى تقتضي سؤال كل الأموال أن تصرف







 الطاقة ورحمانية الإناقة العملاقة، ولكي تربي الإنسان بتكاليف دون الطاقة.





 ولا عن عباد اله - فإنه يقطع عن نفسه رصيد الإنفاق، الذي ينفع ين يوم لا ين ينفع



 اله، ليس لفقره إليكم، فإنما سبيل الله مي سبيل صالح الحيا ولحياة، التي ليست إلا

 (1) فنامل ايخرجه مو الش، ومو البخل - ناشه لا يخرج احقادمم إلا بيخلمم الظظامر هند سؤل كل الأموال.

أموالُكم أموالكَم، وإنما أنتم مستخلفون فيها امتحاناّ، فلا تبخلوا عنها امتهانا".



 قوله

فارس||(T)
 الإنفاق وأمثاله في سبيل اله، وكما هو اليوم ملموس في المسلمين الوار الفرس، رغم الضغوط المتواردة عليهم من السلطات، فإنفاقاتهم - وحدمّ - في

 فارس كما يدل عليه الأنر، واقعاً وحليئاً.

وإنها لنذارة رهيبة ختام سورة التقال، تنذر من يتولى من المسلمين
 الله بني إسرائيل بسحق ملكهم، وانتقاله إلى سوامم وكما فعل بنتل الشريعة
التولي منا راجع اليى ما ذكر في الآيتين من الإيمان والتوى والإنفاق .
 والطبراني في الأوسط والبيهي في الدلا


 أقول: ويشير إليه بعض ما ورد عن ألمة أمل البيت

سورة محمد، الآيات: سی -
عنهم إلى بني إسماعيل، ولكنما هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع فلا تبلَّل، وإنما يستبدل من يحملها ويتحمل أعباءَما ويتولاها الها بمن لا يحملها ولها ويتولى عنها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى!

